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In this thesis

atten~ion

is focused on two religious

movements, Mysticism and Pietism, both of which made significant contributions toward the enrichment of the German language.

I

The 14th century was the "golden age" of German Mysticism.

For this reason special consideration is given to this

period of history and to the three most prominent 14th century
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German mystics:
Seuse.

Meister Eckhart, Johann Tauler, and Heinrich

In order to understand their struggle

~ith

uage a brief ·synopsis of mystic theology is given

1

the langin parti-

cular their concept of how the unio mystica, the mystical
union of the soul with God, can be realized.

It is shown

that· in their attempts to "express the inexpressable" they
employed several stylistic devices which greatly enhanced the
language by expanding the vocabulary and exploiting the various possibilities of expression.

1

Though-separated by several centuries in
cism and Pietism shared a common bond.

time~

Mysti-

The late 17th century

and early 18th century pietists were responsible for reviving
the terminology ·of ·the mystics, and for helping incorporate
their vocabulary into the German language.·
The religious lyric of Gerhard Tersteegen has been singled out as representative of the influence which pietism exerted on the German language.

Tersteegen was

gre~tly

influ-

enced by the 17th century quietists, who in turn were influenced by the

mysti~s

of the Middle Ages.· His language bears

a striking r.esemblance to that of Meister Eckhart.

From the

18th century even down to the present his songs have struck
a responsive chord in the hearts of German speaking people
and have helped mold German religious thinking.
. One of the key words ·found repeatedly in the vocabulary
of· both the mystics and the pietists is the term Gelassenheit.
I have, therefore, chosen this word as an example of the impact which Mysticism and Pietism have had on the language.
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As

used by both the mystics and the pietists· Gelas·senheit

meant "submissive

acquiesen~e

to the will of God".

In the

course· of time the word lost its religious connotation and
acquired the meaning of "•calmness, serenity,. or inner tranquil;ity"~

The importance of Gelassenheit is not so much the

1

change in

1

modern German thanks to the influence of the mystics and
pietists.

meaning~

. but the fact that it is still used in
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EINLEITUNG
p~e
ft

vorliegende Arbeit

f

b~fasst

"
sich mit zwei religiosen

•

Strowungen, die zur Bereicherung der deutschen Sprache einen
wesentlichen

Bei~rag.

leis.teten.

Es handelt sich um die deut-

sche. Mys·tik des Mittelalters und um den deutschen Pietismus

I

I
I
I

des 17. und 18. Jahrhunderts.

"
Da das· 14. Jahrhundert di·e Blutezeit
der deutschen
"
.
Mystik war, werde ich mich hauptsachlich
mit
den 4rei

bedeu~

ft

tendsten Mystikern dieses Jahrhunderts befassen, naml.ich
Meister Eckhart, Johann Tauler und Heinrich Seuse.

Um ihren

u

uberaus grossen Dienst an der deutschen Sprache besser ver-

I

stehen· zu k~nnen, muss kurz auf die mystisch~ Theologie hingewiesen ·werden.

Besonders wichtig ist,_wie sie sich den

Vorgang der unio mystica.vorstellten, und wie sie versuchten,
"das Unaussprechliche" doch auszusprechen.
Trotz der langen Zeitspanne zwischen dem 14. und dem

""
18. Jahrhundert mussen
beide Stromungen
zusammen betrachtet
werden.

Durch die Pietisten wurde die mystische Terminologie

wiederbelebt und in die

al~gemeine

ft

Sprache eingefuhrt.

Nir-

gends wird der pietistische Einfluss deutlicher gesehen als
bei Gerhard Tersteegens geistlicher Lyrik.

"
Unzahlige
Herzen

sind durch seine Lieder berUhrt warden und seine Kirchenlieder werden auch heute noch gern gesungen.

Sein Einfluss

"
auf die deutsche Sprache, insbesonders auf .den religiosen

"
"
Wortschatz, durfte
weit grosser
sein als man bis jetzt angenommen hat.

2

Sowohl in der mystischen als auch in der pietistischen
Terminologie spielte das Wort Gelassenheit eine wichtige Rolle.
Aus diesem Grunde werde ich dieses Wort als Beispiel benutzen,
um den mystischen und pietistischen
zu zeigen.

Einflu~s auf die 'iprache

Unte·r Gelassenheit haben sowoh1 die Mystiker als

auch die Pie.tis ten "Gottergebenhei t" · vers tanden.

Im Laute ·

der Zeit "ubernahm das Wort die Bedeutung von "innere Ruhe das Gegentefl von Erregtheit".

ERSTER TEIL

"
DIE DEUTSCHE MYSTIK DES MITTELALTERS IM UBERBLICK
Obwohl der Begriff Mystik in der Geschichte der

I
I

l
I
I
I

Religion immer wieder auftaucht, i-st eine klare Definierung
des Wortes ~usserst schwierig.
Schon das Wort Mystik weist darauf hin, dass wir es
bei der· ·damit bezeichneten Erscheinung mit einem G~
heimnis zu tun haben, denn Mystik ist verwandt mit
Mysterium; es ist eine Ableitung des griechischen
ll}Yein - die Augen schliessen, um in innerer Schau
as Mysterium, das Geheimnis zu schauen, das als
mistikon (in den griechischen Mysterienkulten nur
dem Mysten als dem E~ngeweihten schaubar war und das
ihn nicht nur die Augen, sonde·rn auch den Mund
schliessen liess. 1
.
Das z·itat deutet an," dass die Mystik nicht aus dem

I

deutschen Geist hervorgegangen ist, sondein sie war, wie Karl
Heussi feststellt "ein auslandisches Gewachs, entsprungen im
Morgenlande, gereift in Byzanz, verpflanzt nach Frankreich
und dort fortgebildet, in Deutschland nur vertieft und reli"
2 .
gios eigenartig bereichert.
Genauer gesagt: Die deutsche Mystik geht auf den Neu.
"
platonismus
zuruck.
Der Einfluss des Neuplatonismus . auf die

''
Theologie einiger Kirchenvater
wie Origines und Augustin ist
nicht zu leugnen.

Es wird sogar behauptet, dass "die ganze

"
Theologie der Kirchenvater
neuplatonisch ist". 3
,

Auf zwei Wegen kam das neuplatonische Gedankengut nach
Europa:

erstens durch die Werke Augustins, zweitens durch

"
die Schriften eines angeblichen Schulers
des Apostel Paulus
namens Dionysius Areopagita (Apostelgeschichte 17:34), der

4

ebenfalls vom neuplatonischen <;;eist angehaucht war.

"
Uber·
die Bedeutung der

Mysti~

.
schreibt
Kurt Schmidt:

Unter Mystik versteht die Theologie, wenn das Wort

im strengen Sinn genommen wird, die Anschauung,

dffss die Se~le des Menschen oder doch ein Seelenfi.inklein, · gottlicher Naturist und deshalb mit ·Gott
naturhaft vereint w~rden kann, oder dass Gott sich
mit· ihr einen kann.
I

Dieses. inner.liche Erlebnis, diese Vereinigung der Seele
mit-Gott ·wird in den Worten unio mystica zum Ausdruck ge-

I

I

n

bracht.

Zur weiteren Erklarung der unio mystica schreibt

Gustav Ehrismann:
She erfasst die Seele in ihrer Gesawtheit, im Denken,
Fllhlen und Wollen, doch ist das Gefuhl die am starksten beteiligt~ See!enfunktion, die Mystik ist eine
Kultur des Gefuhls.
·
Die mittelalterliche deuts·che Mystik kann in zwei
grosse Perioden eingeteilt werden:

"
Die Fruhmystik
des 13.

Jahrhunderts und die Sp~tmystik des 14. und 15. Jahrhunderts.
Im.Mittelpunkt der

"
f~uhdeutschen

Mystik steht die,

Zisterzienserin Mechthild von Magdeburg.
tung ihres Offenbarungsbuches
~

~

Durch die Verbrei-

fliessende Licht der Gott-

wurde sie die bedeutendste Sprecherin der deutschen

Mystik im 13. Jahrhundert.

Dieses Werk war das erste Buch

der·deutschen Mystik, das sich ~er deutschen Sprache bedien~e.6
n

Uber die ·Bedeutung dieses-·Dok'i.lmerits bemerkt Watermann:

l

r

Cast in prose, though containing some poetry, this·
curiously beautiful work is one of the first and
most successful attempts to put into words· the
ecstasies of the soul as it seeks to effect oneness
with God. 7
.

"

Otto Burger fugt hinzu:

5

In Mechthilds Werk erscheint deutsche Prosa erstmals zum unmittelbaren Ausdruck lgidenschaftlichen
s eel_is chen Erlebens durchgeformt.

"
Die Blutezeit
der deutschen Mystik war das 14. Jahrhundert, mit Hauptzentren in Koln
"' und Strassburg.

Verschiedene

"
n
"
Faktoren wirkten.zusammen, um gunstige
Zustande
fur
die An-

nahme mystischer Ideen zu schaffen.

Einer der entscheiden-

sten Faktoren war die allgemeinen Wirren sowoh1 in der Kirche
als auch im Staat.

''
Die Unruhe im Staat war grosstenteils
auf die Ereignisse
"
des 13. Jahrhunderts zuruckzufuhren.

Mit dem Tode Friedrich

II. 1250 fiel das Reich der Hohenstauffen.

Es folgte darauf

das Grosse Interregnum, eine Zeit des politischen Niedergangs.

"
Erst als Rudolf von Habsburg 1273 von den deutschen Fursten
zi.1m K~nig gew~hlt wurde, kehrten einigermassen Recht und Ordnung wieder ein.

Von Ruhe und Sicherheit im Staat konnte je-

"
"
doch kaum die Rede.sein, denn sein . Hauptbemuhen
war das wah"
rend des Interregnums entfremdete Land zuruckzugewinnen.
Vom 11. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts erreichte·

"
das Papsttum den Hohepunkt
seiner Macht.
~

Mit seiner Bulle

Sanctum (1302) proklamierte Papst Bonifaz VIII. sogar

die Weltherrschaft des Papstes:
Deshalb erkl~ren, sagen, bestimmen, vetiklindigen
wir, dass es fur jedes menschliche Geschopf ganz und
gar heilsno~endig ist·, dem romischen Papst untertan zu sein.
·
Ironischerweise erlebte das Papsttum. gerade im 14.
Jahrhundert -seine grosste Niederlage, die "Babylonische Gefangenschaft der Kirche" (1309 - 1377).

Weil das Papsttum

I

6

I

"
im Kampf gegen Philipp den Schonen
von Frankreich besiegt

I

"
worden war, wurde die papstliche
Residenz nach Avignon verle gt.

I

. h e.. Gl a"ub ige
.
. person
" 1 ic
. h eres Verh"
. zu Gott.
reic
ein
a 1 tnis

In dieser Zeit der Krise brach da~· religiose Urbedurfnis nach unmittelbarer religioser Erfahrung
und Erschlltterung in breitesten Schichten.des Volkes·
mit elementarer Gewalt erneut auf und iuchte das
Heil im Sektenwesen un4 i~ der Mystik. 0

I
I
I

I

"
"
Unter diesen erschutternden
Umstanden
suchten zahl-

Daraus· kgnnte man s·chli~ssen, dass die Wendung vieler
tt

.

.

Glaubiger zur Mystik eine·Auf.lehnung gegen das Papsttum war.

I

In Wirklichkeit s·oll sie als Ausdruck eines tiefen Verlangens

I

nach einem hoheren geistlichen Lebensniveau verstanden werden.

I
I'

There was no-revolutionary effort to discard the.
sacraments of the Church, or to dispute the authority of the Church. They simply preached a purer,
more helpful'· religious experience within the Church
..• The new mysticism was a soul-saving oasis of
piety and devotion in an age of corruption and strife.11
Es la~ .im Wesen der spatmittelalterlichen Mystik, dass
sie die personliche Frommigkeit betonte.

Sie·konnte sich

daher nicht auf die Geistlichen beschranken, sondern musste
in die Laienwelt

~inausgetragen

werden.

.Um diese~ Ziel zu

erreichen mussten mystische Ideen in die Umgangssprache Eingang fin den·.

''
~
Dazu leisteten die Dominikanerkloster
einen

wichtigen Dienst.
Vor allem die Dominaker haben die mit der thomistis chen- Theologie verbundene Mystik in den ihrer
geistigen Leitung anvertrauten Frauenkonventen und
in den stadtischen Laienkreisen durch Predigten und
Schriften verbreitet.12_
Die ·grosse Anzahl von Frauenkl~stern im l4. Jahrhundert
ist teilweise auf die starken Ritter-Verluste der Kreuzzuge

1

I

I

7

"
"
"
in der zweiten Halfte
des 13. Jahrhunderts zuruckzufuhren.

I

I
I
I
I
I
I
.\

I
I

1.

Weil die

m~isten

Frauen aus. adligen Kreisen sta.mmten und -

fur die damali.gen Verh~ltnisse - gebil9,et waren, herrschte in

vielen Klgstern ein reges, intellektuelles Klima.

Joseph

Quint behauptet: ·
Diese Frauen der hoheren Gesellschaftsschicht besassen_ einen starken Bildungshunger, insbesondr,re
nach religios-theologischer Unterweisung, und uberdies waren viele von ihnen von starker visionssuchtiger Eiregbarkeit und oft exzentrisch llbersteigerter
Gefuhlsinbrunst.13

"
"
Uber·
den Einfluss· der dominikanischen Frauenkloster
schreibt· Wolfgang Stammler:

"
Als dieser Orden die Seelsorge in den Frauenklostern
Ubernahm, drang die Mystik auch zu den Nannen ein, und
in ihreri Kreisen findet man die innigsten Anhang~rinnen.
So ist die neu erstehende my,stische Literatur in Ptzsa
und Vers vor allem eine Schopfung der Frauenseele.
.

Der einflussreichste Mystiker des 14. Jahrhunderts war
der dominikanische Prediger und Theologe Meister Eckhart. Er war der angesehenste Theologe seiner Zeit.

Sein Einfluss

auf die deutsche Sprache wird ebenfalls von Kirchenhistori-·

I
I

I
I
1-

kern, Sprachwissenschaftlern und Litera-turhistoril.<ern anerkannt ~- Der Kirchenhistoriker Kurt Schmidt schreibt:
· Da Eckhart als Ordensprovinzial Dominikanerinnen
unterrichten·musste, war er genotigt, seine Gedanken
in deutscher.Sprache wiederzugeben; er erweist sich
dabei als ein Sprachschopfer von aussergewohnlicher
Gewalt. Auch darauf beruht zum guten Teil seine
weite Wirkung.15
Im 14. Jahrhundert bestand die deutsche Sprache aus
zahlreichen Dialekten.
und Schreibens unkundig.

Die meisten Menschen waren des Lesens
Fur die geschaftlichen Angelegen-

"
heiten und den taglichen
Umgang reichte die Sprache aus.

Es

8

fehlten jedoch Abstraktbildungen, die notig ware~, um
mystische Gedanken auszudrllcken.

Deswegen wurde Eckhart ge-

"
"
. James Clark:
zwungen,·neue Worter
zu pragen. · Dartiber
schreibt
From the point of view of the history of literature,
Eckhart's vernacular prose is of great importance.
He is expounding to the people profound matters, and
has to coin German·words with which to express theological concepts .• ~This he did either by adapting a
Latin. term, by creating a new German one, or bl adding a new meaning to.an already existing word. 6
"
.
Uber
die
deutsche Predigt des Mittelalters macht Irmgard Weithase folgende Bemerkung:
Die Sprache van Eckharts Predigten legt von seiner
uberaus schwierigen Redesituation Zeugnis ab. Er
hatte die kompliziertesten Fragen einer spekulativen
Mystik in deutscher Sprache zu beantworten in· einer
Zeit, in der die gem~ssen deutschen Ausdrucke noch
nicht gepragt und s'omit den Zuh8rern keine gefullten Begriffe waren .•. Nur wenn man die ganze Schwere
dieser Redesituation bedenkt, wird man dem vollen
Umfang VHn Eck~1rt's Leistung als Prediger gerecht
warden konnen.
Ein· ·anderer

bedeu~ender

Mystiker des 14. Jahrhunderts

war der Volksprediger Johannes Tauler.

Er war vom gleichen

geistlichen Gepr~ge wie Eckhart, aber die Betonung war bei ·
ihm anders.

"
Das mystische Fetler lohte in ihm erwarmend,
nicht
verzehrend. Er ist nicht ein egozentrisch abgesonderter Men~ch, er ist 11nicht in der Mystik aufgegangen,
er wirk£g praktisch furs Leben als Prediger und Seelsorger.
Taulers

P~edigten

wurden fast ausschliesslich vor Non-

nen und Laien vorgetragen.

Seine Sprache war schlicht, ein-

fach und leicht zu verstehen.
l~gisch

Seine Predigten waren nicht.

aufgebaut, denn er sprach meistens ohne Notizen und

oft aus dem Stegie-if·.

Seine einzige

Vor~.ereitung

war die

9

I

I
I
I

I
I
I
I
I

I

Meditation.

Vermutlich war sein Rednerstil fur den eigenarti- ·

gen Wortschatz seiner Predigten verantwortlich, denn er musste· .oft mitten in der Predigt. um ein Wort ringen.
Vielleicht erkl~rt sich aus der meditativen Vorbereitung Taulers Ringet:i mit 11 der Sprache, das Suchen
na~h dem ausdrucks und geflihls starken Wort .. Tauler
wusste, dass · das, was er _sagen wollte dem ausgelaute-.
ten Wort widerstand. Er betrachtete es als eine
Gnade Gottes, wenn es ihm gelang, Worte zu finden,
; di~ in seinen Zuhorern jene religiose Erleby~sse
wachriefen, die er ihnen vermitteln wollte.
Die dritte f~hrende PersSnlichkeit unter den Mystikern
des 14. Jahrhunderts war Heinrich Seuse.

n·

Wahrend Eckharts

und Taulers Arbeitsbereich vornehmlich die

of fentliche

Ver-

"
"
kundigung
war, wirkte· Seuse hauptsachlich
durch seine Schriften und durch personlic~e Seelsa~ge.
Im 13., Lebensj ahr· (1306) trat der feinfUhlige und
poetisch begabte Seuse in

d~s

Dominikanerkloster zu Konstanz

ein, wo er ft.inf Jahre sp~ter eine exstatisch~ Bekehrung erlebte.

Nach

Beend~g

seines Studiums zog er sich von der Ge-

"
sellscha.ft zuruck,
und verbrachte viele Jahre in der

Askese~

Spater gab er das asketische Leben· auf, um sich dem seelsor-

I

I
I
1·

gerlichen Dienst der domikanischen Frauenkloster .zu widmen.
W~gen seiner dichterischen Schopfungen wurde Seuse "der

Minnesinger der deutschen Mystik 11 genannt.

Sein erstes Werk

war "Das Btichlein der Wahrheit", ein Zwiegespr~ch zwischen

"
.
de·r Wahrheit und· dem "Junger",
worin die tiefsten
Fragen der
spekulativen Mystik erdrtert wurden.
Sein Hauptwerk war das Andachtsbuch ~ Buchlein der
ewi'gen· Weisheit ein Dialog zwischen der "ewigen Weisheit" und

10

I

ihrem "Diener" dem gottsuchenden Menschen. 20

I

gibt folgende Zusammenfassung des Dialogs.

Otto Burger

Es. enthalt· Betrachtungen des Leidens und Sterbens
Christi in. Frage und Antwort·, dem Herrn selber als
der ewigen Weisheit in deri Mund gelegt, die ihrem
Diener den liebreichen Sinn der Passion und den We!
der Nachfo1ge im 'christformigen' Leiden darlegt.2

I
I

I
I

Dieses Werk, welches· im Sp~tmittelalter weit verbreitet
wu:rde, ist· als "die sch:;nste Frucht der deutschen Mystik"
bezeichnet w·orden.

1

I
I
I

1-

1

I

"
Zusannnenfassend schreibt Ehrismann uber
das Werk der
drei bedeutendsten Mystiker des 14. Jahrhunderts:
Meister Eckhart ist der SchHpfer der spekulativen
Mystik in Dew.tschland,- Heinrich Seuse der geftihlsinnige Schwarmer, Tauler der willenskraftige Predi
ger.22

ZWEITER TEIL
DAS WESEN DER MYSTISCHEN SPRACHE
Alle Geschopfe wollen in ihren Werken Gott zum
Ausdruck bringen; alle sprechen es, so gut sie es
ve:an.3gen, sie k8nnen ihn aber doch·nicht aussprechen.
Ob sie wollen oder nicht, ob es ihnen lieb oder leid
ist; alle wollen sie Gott aussprechen, und doch
bleibt er ungesprochen.l
In· dieser Aussage Meister Eckharts.wird auf einen
" .
w~sentlichen Grundsatz der Mystik hingewieseh, nanilich die
'

Unf~higkeit des Menschen das Gottliche in Worte zu kleiden.

Wackenroder s agt:

"Nur das Unsichtbare, das uber uns ~·chwebt,

ziehen Worte nicht in unser Gemut herab."2

So dachten auch

die Mystiker, denn sie stellten sich Gott als das Ineffabile,
das Unaussprechliche vor.

Ein anderes mal hat Meister Eck-

hart es so formuliert:
·Got, der ane namen ist - er enhat enkeinen namen ist unsprechelich, und die sele in irm grunde ist
sie auch unsprechelich, als er unsprechelich ist.3
Die Unzulanglichkeit der Sprache ist zum Teil Schuld
daran.

Die Mystiker hielten nicht nur die.deutsche Sprache,

sondern jede Sprache fllr ungee~gnet, mystische Ideen auszudrllcken..

Dazu schreibt Joseph Quint:

Alle Mystik~r stimmen darin Uberein, dass sie ihre
Erfahrung, ihr Erlebnis, ihre innere Schau
in der Sprache nicht zu Ubermitteln, nicht zur ada- ·
quaten Aussage zu bringen vermogen, und dass ~ie sich
dieses Unvermogens leidvollst bewusst werden.

mystisch~

Trotzdem fUhlten sich die Mystiker zum Sprechen gezwungen.

Davon sprach Meister Eckhart in einer Predigt:

"Swer diese predie hat verstanden, dem gan ichz wol.

Were

12
hie nieman gewesen, ich mueste si diesem stocke geprediet
han. nS

"
Das. geistliche Lehrgerust
der Mystik war die Scholastik
des 12. und 13. Jahrhunder.ts.

Zwischen den beiden Geistesbe-

wegungen sind aber einige wesentliche Unterschiede festzustellen. ·
Was die Theologie betrifft war die spekulative Mystik
eine Abweichung vom lehrm~ssigen Scholastik.

Heg~l lobte

die deutschen Mystiker, weil "sie sich von den VernUnfteleien
der spaten Scholastik re-i.n gehalten batten". 6

Anstatt ein

logisches, systematisches Lehrsystem aufzubauen, wie die
Scholastiker es versuchten, bemi.ihten sich die Mystiker einfach darum, den praktischen Vorgang der

~

mystica dem

Volke verstandlich zu machen.

In bezug auf die Sprache, die sie dazu benutzten, ist
ein anderer Unterschied festzustellen.

Wahrend Latein die

Sprache der Scholastik war, legten die deutschen Mystiker
grossen Wert darauf in ihren Briefen, Predigten und Traktaten sich der deutschen Sprache zu bedienen.

Fur sie genugte

.
"
"
es nicht, bloss lateinische
Worter
und Ausdrucke
zu "uberset-

zen, sondern sie schufen vielfach Neubildungen.

Darin liegt

die Eigenart der mystischen Sprache, und deswegen nimmt die
Mystik in der Entwicklung der deutschen Sprache einen wichtigen Platz ein.

"
Daruber
schreibt Gustav Ehrismann:

Von ~rSsster Bedeutung ist die mystische Literatur
auch- fur die Sprache. Die Mystik hat eine·neue ReligiositHt ~elehrt,:sie hat auch den sprachlichen Ausdruck dafur gefunden.7
Trotz der Unzulanglichkeit der Sprache haben die Mys-
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tiker durch verschiedene Ausdrucksmittel das Unaussprechliche
doch auszusprechen versucht.

"
Diese Mittel konnen
auch als

Merkmale mystischer Sprache bezeichnet werden.
Das. erste, und vielleicht das bedeutendste Merkmal ist
die Metaphorik~ 'FUr die Mystiker war die Bildlichkeit nicht
bloss ein poetisches Stilmittel, sondern sie war, wie Grete
Luers sagt "eine religiose Notw~ndigkeit" ·. 8 Wenn Gott und
die Seele unaussprechlich sind, so blieb den Mystikern nichts
anderes llbrig, als das Wechselspiel zwischen Gott ·und Seele
mit Bildern und Umschreibungen darzustellen.

Drei der am

haufigsten erscheinenden Gleichniskomplexe sind Wasser, Feuer
und Wind.
Die·Wassermetapharik wird oft von den biblischen Schreibern herangezogen,-um das Verlangen der Seele nach Gott zu
schildern.9

Die Mystiker ~eigten eine besondere Vorliebe

fur diese Metapher, um die ~ mystica darzustellen.

Man

findet in ihren Werken eine Reihe von Anspielungen auf das
Meer.

Tauler sagte:

Das Bild des Meeres der Gottheit erscheint weiter
ausgefUhrt: schif in dem sturm der gotheit. 10 das
ruoder werfen in das mer das grundelos is_t.
Das T~tigkeitswort "vliezen (bzw. giezen) war auch ein
Lieblingswort der Mystiker.

Einige Beispiele sind:

"us dem brunnen- der vliessenden dreivalteceit" Mechthild von Magdeburg
"das infliessende und uberfliessende_ guot, - daz got
ist in im self" - Seuse
"-mit der gotheit durchfl~1sen und ubergegossen und
in in gezogenn - Tauler.

14
Die Bildlichkeit von Feuer ist in der mystischen Termino-·
logie ebenfalls sehr umfangreich.
der

~

Das Feuer als Gleichnis

mystica war eine Grundvorstellung der Mystik, weil

die Gottheit h~ufig durch Sonne, Licht und Feuer symbolisiert
wurde.

Beispiele sind:.

"mit dem vliessenden fiure der gotlichen· Minne""
--Mechthild von Magdeburg
"von dinem minnebrindem ernst entzUndet"--Meister
·Eckhart
"min kaltes herz in dem fiur siner golichen Minne
inbrunsticlich enzlinde"--Seuse.12
Die Windmetaphorik ist sowohl mystisch als auch biblisch.

Im Griechischen kann das Wort "pneuma"· entweder mit.
"Wind" ode·r "Atem" oder nGeist" Ubersetzt werden. 1 3 Vielleicht erklart sich.dadurch di~ Entstehung des mystischen
Ausdrucks "der Sturm der minne" in bezug auf die Gottheit.
Mechthild -yon Magdeburg sprach zum Beispiel von den "grossen
bulgen der sdlrmenden minne" . 14
Neben der Bildlichkeit steht die.Abstraktion als ein
auffallendes Kennzeichen mystischer Sprache.

Es handelt

sich um eine Vergeistigung der Sprache, die schon bei Mechthild van Magdeburg begann.

Bei Meister Eckhart und Heinrich

Seuse ist. die Neigung zum Abstrakten am deutlichsten zu erkennen.

Es

und -keit.

~eht

vor allem um die Bildungen auf -unge, -heit

"
In sener. Untersuchung des Verhaltnisses
der

mittelalterlichen Mystik zur deutschen Sprache zahlt Joseph
Quint einige Worter auf, die als Beispiele dienen mogen:
kintheit, blozhei4,·itelkeit, erberkeit, beslozzenheit, abgescheidenheit, verborgenheit, bewegunge, bildunge, inbil-

r- ..

I

I
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l

dunge, betrahtunge.15

l

bildungen einerseits eine mogliche Wiederspiegelung der mys-

Grete Luers sieht in den Abstrakt-

tischen Gottesauffassung, andererseits eine Wiederspiegelung
der mystischen Hoffnung und Erwartung.
Vielleicht. ist in den 'heit •· Ableitungen der
gestaltschauende Geist des Mystikers zu erkennen,
vielleicht in den 1 unge' .Bildungen das Bewusstsein
der Werdung von dem er getragen wurde.16
Zu den Abstraktbildungen zRhlen auch die substantivierten Infinitive.

Kunisch macht die interessante Bemer-

kung, dass man eine Steigerung von Eckhart uber Seuse zu
der spaten Mystik verfolgen kann..

Er £Uh.rt als Beispiel an:

daz uzfliezen, ein merklichez mitwizzen, entkein
so gros us gen, ein itel sin bei Eckhart; ein sin
selbes vermisse~, ein aller.ding vergessen bei Seuse,
und. endlich ein mich in dir vergessen, ein dich gott
alleine wizzen in Spruchen des 15. Jahrhunderts.17
Durch die zahlreichen Abstraktbildungen wurde die ·
Sprache. entmaterialisiert, um "die Uber-individuelle und
uber-raumz.eitliche allgemeinde Idee sprachlich

ZU

fassen.18

Zwei andere Kennzeichen der mystischen Sprache sind
das Paradox und die.Antithese.

Weil diese beiden. Stilmittel

miteinander verknlipft sind, kBnnen sie als eine Einheit betrachtet werden.

Die antithetische Ausdrucksweise ist nicht eine mystische
Erfindung.

~n

der hebraischen Poesie des Alten Testaments,

besonders in den SprUchen und Psalmen, stosst man immer wieder auf den antithetischen Parallelismus, wie zum Beispiel:
"Der Herr kennt den Weg· der Gere ch ten; aber der Gottlosen
W~g £lib.rt ins Verderben." (Psalm 1: 6)

16
Theodor· Haecker meint., dass das Paradox, sowie die Antithese "im absoluten. Sinn erst durch das Christentum in die
Sprache des Menschen gekommen ist".19

"
Diese Behauptung grun-

det sich wahrscheinlich auf die vielen Beispiele der Antithese in der Lehre Christi.

Seine Aussage vom "Finden des

Lebens" <lurch das "Verlieren·des Lebens" (Matth~us 10:39)
.
"
Rede uber
das Armist ein treffendes Beispiel. In einer
werden im· Geist sagte Meister Eckhart etwas ahnliches:

"
.
In der warheit, lieze ein mensche ein kunieriche
oder alle die werlt und behlelt sic~ selber, so
enhaeste er nihtes gelazen. Ja,.und laezet der
mensche sich selber ,. swaz er denne beheltet, ez
si richtuom oder er2 oder swaz daz si ,· so hat er
alkiu dine gelazen. 0
Mechthild von Magdeburg

s~hildert

den Zustand ihrer

Seele mit den Worten:.
In der grossen sterki kunt sie van ihr selber,
und in dem schHnsten lichte ist sie blint an ir
selber, ~d in der grossen blintheit sihet si aller
klarost.
Solche Ausdrlicke wie: die grosse kleine,. die lenge ge~
kurzet, die wite geenget, die sterke gekrenket, die hohe genidert1122 weisen auf den h~ufigen Gebrauch des Paradox in"
den mystischen Schriften.
Das· Paradox und die Antithese waren bei den Mystikern
nicht bloss eine Variation der Redeweise, sondern der Versuch,
"den ewigen Unendlichkeitswert des Ganzandern darzustellen.23

·-·

''
Um das Wesen der Mystikersprache umreissen zu konnen,
muss die h~fische Dichtung mit in Betracht gezogen werden.
Als die deutsche Mystik im 14. Jahrhundert ihre Bl~tezeit

17
erlebte, war die Flamme des Rittertmns bereits erloschen ..
Dennoch hinterliess die Rit:terkultur deutliche

Spuren~

die

in der Sprache einiger Mystiker verfolgt werden konnen.
deutlichsten tauchen

b~i·

Am

Seuse und Mechthild von Magdeburg

hofische Ausdrucke auf.24
Wenn man bedenkt, dass die ganze mittelalterliche Kultur des Abendlandes vom ritterlichen Geist gepragt wurde, so

"
ist-das Eindringen der hofischen
Ausdrucke in den mystischen

. ach zu erklaren.
"
Worts chatz einf

Abgesehen davon S·tammten

die meisten Mystiker aus adligen Kreisen.

Nech dazu war,

wie bereits·erwah~t wurde, eine·betrachtliche Anzahl der
Frauen in den dominikanischen Frauenklostern wo die Mystik
vornehmlich ..blUhte adeliger Abst~ung.
Joseph Quint besch~eibt die mystische Sprachschopfung
als "ein Sprengen. der Grenzen des Ausdruckb.aren" ~ was sie
auch im Grunde war,.denn durch ihren Kampf mit der Sprache
bereicherten und erweiterten die Mystiker den deutschen Wortschatz.

I··

I

I

I
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I

I
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DRITTER TEIL
ti

DER PIETISMUS IM UBERBLICK
Bei dem Versuch, .den Pietismus als religioses Ph~nomen
sachlich darzustellen, st8sst man auf Schwierigkeiten.

der landl~ufigen Vorstellung, dass alle Pietisten nur Schwar-

I

mer seien,· bietet der Pietismus kein einheitliches Bild.

l

Zwar gab es Streitbare, aber auch Friedfertige, es gab

I
I
I

Trotz

"
11
.
Schwarmer,
aber auch Nuchterne.

•
Etwas Jedoch
hatten sie alle

gemeinsam: das Bemlihen um das praktische Christentum oder um
die Fronunigkeit des Herzens.

Dar~ber schreibt Gisbert Kranz:

EJ; zielte auf Erweckung, d.h. auf eine plotz·liche
gefti.hlsmassig erlebte Bekehrung und auf ein gottseliges Leben· inmitten der alltaglichen Arbeit~
wollte die personliche Frommigkeit vertiefen und die
wahrhaft in Christus Wledergeborenen aus der Masse
der getauften sammeln.

" .
Sucht man nach mogli.chen

"

Erklaru~gen

" die
. Entstefur

hung dieser Bewegung, die im 18. Jahrhundert in fast jeder
Gegend Deutschlands Fuss fasste, so lassen sich mindestens
zwei Grtinde nennen.
Einerseits war der Pietismus eine Reaktion auf den
Rationalismus der Aufklarung.

Nach dem dreissigjahrigen Krieg

herrschte unter dem deutschen Volk eine weit verbreitete
Abneigung gegen den religiosen Dogmatismus.

Um das Joch des

blinden Autoritatsglaubens der fruheren Generation abzuschrrtteln, wandten sich einige dem Rationalismus zu.

Andere

gingen mit vereinten Kraf ten im Geist des Pietismus gegen
den Rationalismus vor.
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Andererseits war der·Pietismus eine Reaktion. gegen die
kalte Orthodoxie des· Luthertums.

Nach Luthers Tode, 1564,

trat wegen theologischer Streitigkeiten Uneinigkeit.unter

.
Anh''angern ein.
.
seinen

Mir der Zeit entwickelte sich eine

Art protestantischer· Scholastik, mit 4em

Erg~bnis,

dass das

Luthertum des 16 .. und 17. Jahrhunderts sich durch ein starres,
traditione1les·Lehrsystem auszeichnete.

Als Antwort auf die

Frage,, wogeg·en sich der Pietismus

behauptet ein

wende~

Kirchenhis toriker·:
Dies ist. das· herrschende Christentum der altprotestantischen insbesondere. der altlutherischen Orthodoxie,
vornehmlich· des 17.·Jahrhunderts. Ihm (Luthertum)
macht er (Pietismus) 'den harten Vorwurf, das er •tot'
sei, da es nicht die erwarteten Fruchte eines echten
Glaubens hervorrief. - Es sei im Dogmatischen, d.h. im
Theoretischen steckengeblieben~ und ins Institutionelle
anstatt ins Personli~he ausgemundet .·2
Der Pietismus war nicht ausschliesslich eine deutsche
Erweckungsbewegung.
und

Quietismus~
I

Er· findet im franzosischen Jansenismus

sowie auch im englischen ·Puritanismus und
•

Qu~ckertum des 17. Jahrhunderts> und im englischen Methodis-

mus des 18. Jahrhunderts seine Parallelen.

"
In der zweiten Halfte
des 17. Jahrhunderts .standen die
Niederlande an .der Spitze der geistigen FUhrung im r~formier
ten Protestantismus.3

Eine der fuhrenden Personlichkeiten

warder Utr~chter Professor·Gisbert Voet. der Begrlinder des
"
4·
Prazisismus.

Der geborene Franzose und ehemaliger Jesuit Jean de
Labadie erlangte ebenfalls in jener religiosen Stromung der
calvinistischen Kirche Hollands eine filhrende Ste~li.ing.

Seine

"
Evangelisationswochen erregten unter seinen eigenen Anhangern
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einen derartigeri Widerstand, dass er schliesslich aus der
Kirche gedrangt wurde.

Er grUndete ,daraufhin eine selbst

st~dige reformierte Gemeinde, welche von Calvins Pr~desti-

nationslehre abwich und eine innere Bekehrung betonte.
Ungef~r ab 1650 wurde der niederlandische Pietismus

in die reformierten Kirchen Deutschlands eingefllhrt.

Dort

fand er einen. eifrigen Vertreter in dem Mystiker t.md Kaufmann Gerhard. Tersteegen aus Mgrs am Niederrhein.
Tersteegen, der als "der bedeutendste Pietis·t aus dem
evangelisch-reformierten Gebiet"S bezeichnet wird, stand
unter dem geistigen Einfluss von·Jean de Labadie.

Einen

noch starkeren Einf.luss ubte die quietistische Mystik Frankreichs. auf seine.innere.Pragung·aus.
Neben seine T~tigkeit als Seelsorger war Tersteegen
der Verfasser von zahlreic~en religigsen Schrift·en.

In

seinem Hauptwerk Auserles·ene Lebensbeschreibu.ngen Heiliger
·seelen, an dem er zwanzig Jahre lang arbeitete, schildert
er das Leben von Heiligen wie Katharina von Genua, Angela von

I

I

Foligno, Teresa von Avila.

Er ubersetzte auch Schriften von

Albertus Magnus, Johann Tauler, Thomas von Kempen und Labadie.
Seinen· grgssten Eeitrag zum reformierten Pietismus

I

leistete er durch seine einzigartigen Dichtungen, die in

I.

allen evange1ischen Gesangbllchern einen festen Platz erwo~ben

I'
I-

haben, .und die Millionen heute noch ansprechen.

Im Inhalt

unterscheiden sich seine geistlichen Lieder von der herkommlichen geistlichen Lyrik der demaligen Zeit.

Wahrend bei

Luthers Choralen die grossen Taten Gottes gepriesen werden,

I

I
I
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wird bei Ters teegen die Maj es·tat Gottes weniger b.etont.

I

So singt er meist nicht von den grossen Taten Gottes
an uns,· sondern von den GefUhlen, die sie in uns auslosen, und den Impulsen, die wir dadurch bekommen.6

I

Bei Tersteegen wird der Mensch immer wieder als "der

i
I

I
I

elende, verg~gliche Wurm geschildert den Gott zu seiner
Herrlichkeit emporzieht 11 , 7 wie es in seinem berllbmten Kirchenlied Ich ~!!!~.Macht der·Liebe ausgedruckt wird:
·rch bete an die Macht der Liebe
~ie sich in .Jesu offenbart;
ich· geb mich hin dem freien Triebe,
Mit dem ich Wurm geliebet ward;
Ich will, anstatt an mich zu denke~,
Ins Meer der Liebe mich versenken.
Die letzten zwei Zeilen weisen auf einen Grundsatz hin,.
wonach Tersteegen sein Leben auszurichten versuchte,·n~mlich
Gott mit einer uneingeschrankten Liebe zu dienen.

''Innerer

Mittelpunkt seines Denkens ~nd Dichtens war die vollkonnnene,
selbstvergessene Liebe zu Gott.''9

In seinen geistlichen
11

Liedern bringt Ter.steegen diesE;s Gefuhl immer wieder zum
Ausdruck, wie es in einem Lied heisst:
Liebster Heilandn nahe Dich,
meinen Geist beriihre,.
und aus allem kraftiglich
mich in Dich einflihre,
dass ich Dich inniglich
mog in· Liebe fassen, alles andere ·lassen.10
Tersteegens poetische.Begabung ist von bekannten Personlichkeiten in anderen europaischen.Landern erkannt und
" d"igt wor den.
gewur

Der danische Philosoph Sren Kierkegaard

schrieb in sein Tagebuch: "In deni Ganzeri ist Tersteegen unvergleichlich.

Bei ihm finde ich wahre und edle Frommigkeit

und einf~ltige Wahrheit.11

~

I

22

I

Der geistige Vater des lutherischen Pietismus ist

I

Philipp Jakob Spener (1635 ·- 1705).

Durch seine im Jahre

"
1675 veroffentliche
Schrift P'ia·'Desideria wurde . die Grundkon-

-- -----

zeption des Pi~tismus· erstmals formuliert.

:

Darin kritisierte

Spener die kirchlichen Zus·dhide seiner Zeit, und legte zugleic~·sechs

.

u

Reformvorschlage dar:

l. Intensivere ·BeschXftigung mit dem Worte Gottes.
2. · Aufr.ichtung. des. 'gei~tlichen Priestertums '· d. i.
regere religi8se Betatigung der Laien.
3. Beherzigung der Erkenntnis, dass das Christentum· nicht im Wiss en, sondern· in der Tat bestehe ..
4. Liebevolles Verhalten. in Religionsstreitigkeiten.
5·. · Reform des Theologiestudiums; die Theologie als
eine 'praktische Sache' an ein •gottseliges·Leben' ·
gebunden.. ·
·
6. Die Predig£ nicht rhetorisch gelehrt, sondern
erbaulich. 2 .
.
.
Ein anderer Fllhrer des lutherischen Piet.ismus war
Augus~

Hermann Francke (1663 - 1727).

Ein hervorragender

Organisator, Franc_ke groodete 1695 in Halle eine Armenschule
und sp~ter ein Waisenhaus~

Unter seiner FUhrung nahm der

Pietismus einen aggressiveren Charakter an.
Francke unterschied sich von Spener vor allem durch
sein intensiveres, glutvolleres, religi8ses GefUhlsleben und seine noch grSssere Einseitigkeit. Wer
nicht eine 'Bekehrung' · mit 'Busskampf' "Gnadendurchbruch' usw. nach dem V~rbild Franckes. erlebt hatte,
_ galt nicht als Christ. 3
In der Wetterau entstand ein noch radikalerer Pietismus,
der von dem
1-

~eichsgrafen

b.urg begunstigt wurde.

zu Budigen,.Wittgenstein und IsenDie bedeutend~te Persgnlichkeit war

Gottfried Arnold (1676 - 1714), der das epochemachende Lebens-

f

werk Unparteiische Kirchen ~d Ketzerhistorie schrieb.

In

dies·eni Buch stellt Arnold die These auf, nur die .,Ketzer"

23
seien dazu imstande die Kirchengeschichte richtig zu bewerten,
denn sie sind die Wiedergeborenen, und nur ein Wiedergeborener
vermag die Geschichte des Christentums zu erkennen. 14
f1
• •
•
ganz an d ere P ragung
nah m d er P ietismus
in T.T"
wurtemEine
1

berg an.

Wahrend in Norddeutschland der Pietismus unter den

Adeligen Anklang fand, verbreitete er sich in wllrtemberg
ausschliesslich unter den Theologen, den B~rgern und den
"
Bauern. In Wurtemberg war der Theologe Johann Albrecht Ben.

\

gel (1687 - 1752) die Uberragendste Personlichkeit·.

Bengel,

der als einer der fahigsten Geiehrten ·des 18. Jahrhunderts
gilt,.be~Uhte sich vor allem um ein Verstandnis des letzten

Buches der Bibel - der Offenbarung Johannes.
eine apokalyptische Zeittafel

aufzu~tellen,

und Ereignissen der Offenbarung eine

Er versuchte
um den Symbolen

histo~ische

Bedeutung

zu verleihen. ··Er wird deswegen der "Vater des modernen
Chiliasmus" genannt.
Noch ein anderer Zweig des Pietismus war die Herrnhuter Brudergemeinde, die von Nikolaus Ludwig Graf von Zintt

zendorf (1700 - 1760) gegrundet wurde.

.

Zinzendorf, der von

Kirchenhistorikern als "die originellste und bedeutendste
Per~onl~chkeit der christlichen Frommigkeit des 18. Jahrhun-

derts11l6 anerkannt wird, ist zugleich ~ine der faszinierendsten ~estalten der Kirchengeschichte ·llberhaupt·.
Er wuchs in einem pietistischen Elternhaus auf, und
verbrachte sechs Jahre (1710 - 1716) auf dem Franckeschen
Padagogium zu Halle.

1722 liessen sich religi~se Fluchtlinge

aus ·Kreisen der M~hrischen Brllder, die ihre Heimat um ihres

24

Glaubens willen verlassen hatten, auf Zinzendorfs Besitz in
Herrnhut in der Oberlausitz nieder.

FUnf Jahre spater wurde·

in Herrnhut die .Erneuerte Brllderunit~t, ein politisch-kirchliches Gemeinwesen gegrUndet.

In kurzer Zeit verbreitete

sich· die Brlldergemeinde auch ausserhalb Sachsens, in andern
europ8.ischen Landern wie England und D~emark und kam bis
nach Nordamerika.

Dure~·

die Verbindung des Grafen.mit der

d~nischen Krone kamen·herrnhuterische Missionare sogar nach

Westindien ·und Gr~nlan.d.
Zinzendorf wollte nie eine neue Konfession gr~den,
die BrUdergemeinde war ursprUnglich als Gemeinschaft innerhalb der lutherischen Kirche

gedacht~

Er wollte mit allen

Glaubigen Gemeinschaft pflegen, denn er betrachtete die verschiedenen religiosen. Gruppen als .Erscheinungsformen der
·einen Kirche.·

In diesem Sinne ist eines seiner bekanntesten

Kirchenlieder zu verstehen.
Herz. und Herz vereint zusammen, .
Sucht in Gottes Herzen Ruh,
Lasset eure Liebesflannnen
Lodern auf den Heiland zu,
Er das Haupt, wir seine Brtlder,
Er das Licht und wir der Schein.
Er der Meister, wir die Bruder,
Er ist·unser, wir· sind sein.
~

II

!

I-

Liebe hast Du.es geboten,
Dass man·Liebe uben soll,.
0 so mache doch die Tot·en,
Tragen Geister lebensvoll!
Zllnde an die Liebesflamme,
·Dass ein j eder sehen kann: ·
Wir als die VRn einem Stamme,
Stehen auch fur einen Mann.
Die Gesamttheologie ·zinzendorf s kann .in einem Wort zusammengefasst werden:

Herzensreligion.

Im_Mittelpunkt seiner
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Gedankenwelt war der Versohnungstod Christi, den er mit susslichen Tandeleien der religiSsen Phantasie wie "Seitenhohlchen" beschrieb.

"
Uber
die Wunden Christi schreibt er in

einem· Gedicht:
Du unser auserw~ltes Haupt,

An welches unsere Seele glaubt!

Lass uns in Deine:t: N~lig.e.1-Mal
Erblicken die Genaden-Wahl,
Und durch die auf gespaltnen Seite Bahn .
Fuhr unsre Seelen aus und durch und an.
It

Mit seiner Beschreibung der Dreifaltigkeit als "Papachen. Mamachen, und ihr FlB.mmlein, Bruderl-lein"'. wurde
seine Verniedlichung des Christentums auf die Spitze getrieben.

Trotz solcher Geschmacklosigkeiten muss Zinzendorf als

Schriftsteller ernstgenommen werden, denn er verfasste, nach
Kranz, 17 rund loo· asketische Werke; 500 gedruckte Ansprachen, ·
sc~riftlich

10,000

erhaltene

Ansprache~

und 2,000 geistliche

Lieder.
Bedeutende Schriftsteller der deutschen Literatur wie
Novalis und Goethe standen unter
chen Fronunigkeit.

dem~Einfluss

der herrnhutis-

In den Bekenntnissen einer Schonen Seele

(das 6. Buch seines Erziehungsromans Wilhelm Meisters Lehrjahre), berichtet Goethe

v~n

der Begegnung seines Helden mit

den zinzendorfischen Schriften.
~

l

I

I
j

.
Ketzer.
" ei.nen
f ur

Zuerst hielt er den Grafen

Doch je mehr er sich mit ihm und seiner
I

Denkweise befasste, desto mehr war er ihm zugetan.

In seiner

Begeisterung schrieb er Uber Zinzendorf:
Ich gewann ihn unbeschre~blich lieb. Ware ich mein
eigener Herr gewesen, so,~~atte ich gewiss Vaterland
und Freunde verlassen, ware zu ihm gezogen; unfehlbar
hatten wir uns verstanden, und schwerlich hatten wir
uns lange vertragen.18
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"
Aus diesem Uberblick
der
es ersichtlich, dass er

~uf

Entsteh~g

des Pietismus ist

die Theologie des 18. Jahrhunderts

einen betrachtlichen Einfluss auslibte.

Er leistete zur

sprachlichen und literarischen Entwicklung Deutschlands ebenfalls einen-wesentlichen Beitrag.

VIERTER TEIL
DER EINFLUSS·DES PIETISMUS
AUF DIE SPRACHENTWICKLUNG
DES 18. JAHRHUNDERTS
Die Pietismusforschung besteht llberwiegend aus theologischen und literaturgeschichtlichen Arbeiten.

Wissenschaft-

liche Untersuchungen uber die Einwirkung des Pietismus auf
.

.

die Sprachentwicklung sind verh~itnismassig sparlich.1

I
!

1.

Den-

noch geht aus einzelnen Andeutungen hervor, dass der Pietismus
zur Bereicherung der deutschen Sprache wesentlich beigetragen
hat.·
Zunachst half er bei der Reinigung der Sprache, indem
er dem lateinischen und franzosischep Einfluss entgegenwirkte.
Trotz der gewaltigen Leistung Luthers in der Vereinheitlichtl11:g
und Ausbreitung der deutschen Sprache wurde in der nachlutherischen Zeit in gebildeten Kreisen Latein beibehalten.
Auf den Universit1lten und Gymnasien spielte Latein die Hauptrolla, und der Jesuitenorden machte es zur alleinigen Schulund Bildungssprache. 2 Um den in der zweiten Halfte des 17.
Jahrhunderts herrschenden Einfluss des Lateinischen

~ufzu-

zeigen,. weis.t Pinson auf eine l(.irchenordnung der preussischen
Provinz Pommern hin:
. The Ki~chenordnung in Pomerania of 1535, renewed
in 1690, commanded the preceptors to speak only Latin
with their pupils and not German, and the pupils
themselves, under threat of severe penalties, were to
speak only Latin in school, in church and in every
other place.3
Von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 18.
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Jahrhunderts war der franzSsische Einfluss in Deutschland
besonders stark.

Es ist allgemein bekannt,

d~ss

Friedrich

der Grosse fast ausschliesslich FranzHsisch benutzte, und
dass es ihm schwer fiel, sich auf Deutsch auszudrllcken.
Nicht allein bei'dem Adel, sondern auch im Mittelstand wurde
" . h vorgezogen.
F ranzosisc

·

Die deutschsprachigen.Pietisten hingegen bedienten

sic~

~gewohnlich der Muttersprache, um ihre GlaubenssMtz~ den Men-

schen- zuglinglich zu machen.

Gottfried Arnold, zuni Beispiel,

schrieb im Vorwort zu- seiner Ketzerhistorie:
This has all been written in our language in order
that not only learned scholars, but also others, outside the schools, who have much wisdom and experience
of God, mi~ht together judge and learn something· from
this work.
Daraus ist nicht zu schliessen, dass die Pietisten eine
Abneigung gegen Fremdsprachen hatten.

Im Gegenteil.

Von

Piettsten wie Bengel und Francke.wurde das Studium von FranzSsisch und Latein geford~rt.

Ilber Zinzendorf wird gesagt:

Er, der vollendete kavalier, hatte sich nicht nur
durch die in den aristokratischen Kreisen ubliche
Erziehung die franzBsische Sprache so angeeignet, <lass
eh seinen Briefwechsel und sein Tagebuch meistens franzosisch fUhrte, sondern er selbst legte gesteigerten
Wert auf die Beherrschung des Lateins.5
Auch andere Gruppen hatten sich die Verbreitung der
deutschen

Sp~ache

als Ziel gesetzt.

Die im 17. Jahrhundert

gegrllndeten Sprachgesellschaften bemllhten sich besonders

I1 ·

darum.

Weil jedoch ihre Mitgiieder grosstenteils aus Litera-

ten bestanden, blieb der Kreis ihres Einflusses begrenzt.
Demgegenliber ist es dem Pietismus gelungen, grosseren Einfluss
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auf die Sprache ·auszuuberi; derin er bemtihte sich nicht nur um
eine Nationalsprache, sondern zeigte zugleich ein wahres
Interesse fur· ·die niedrigeren Gesellschaftsschichten und ihre
Kultur.

Zusammenfassend stellt Pinson Uber diesen Punkt

folgendes fest: ·
It is this combination which made Pietism so important for the development both of the German language .and of a national German literature, and wh.ich
in turn makes· it so important in the history o.f· German
nationalism.6
Der zweite

entscheiden~e

Beitrag des Pietisnius zur

Entwick_lung der deutschen Sprache betrifft die Syntax.

Die

Dichtung des 17. Jahrhunderts wurde von der gezierteri Spr·ache
des Barockstils·beherrscht.

Adolf Bach erklart; was darun-

ter zu verstehen ist.
Auf seinem Hohepunkt bedeutet dabei 'Barockstil'
gleichzeitig Pathos 1 Emphase, Steigerung. Sie ·werden
bewirkt <lurch die Haufung von WSrtern und Fragen, Anreden und Ausrufen, Beteuerungen und Imperativen, die
HMufung von Beispielen, <lurch ·einen sich steigernden
Wort.und Bilderschatz, sowie durch die Antithese.7
Der Pietismus versuchte, die Sprache von solch prunkeridem S-chwulst und rhetorischem Schmuck zu .befreien.
Vortrag von Hans Sperber zum. Thema:

In einem

"Der Einfluss des Pie-

tismus auf die Sprach des 18. Jahrhunderts" streift er diesen
Punkt, wenn er sagt:
j
~

..I -

Von den sprachlichen Wirkungen des Pietismus beruht
nur eine · der selbstve·rst~ndlichsten und zugleich einschneidensten darauf, dass er die Kllnstlichkeit des
Barockstils grundsatzlich ablehnt.8
Als Bel~g flir seine Behauptung fUhrt Sperber als Zeugen
pietistische Autoren an, wie das folgende Zitat von Seckendorf:
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Also muss· ich bekenneri, dass mir die Tropi und
Allegorieti·o-der so viel verolUmte ·Rederi, die in
etlichen sRnst christlich ·und-wohlgemeinten Gebet~
und Trostbuchern zti finderi, nicht erbaulich ftlrkommeri und bes·ser· sein wUrde,· werin man aufs al;J.erdeutlhchste ·und, .wie ·gedacht, aus den klarsten Spruchen
gottlichen Worts und aus der gemeinen und landesublichen Rederisart die _Formulas hernahme.9
d.iese Er l"auterung mit
. einem
.
H.in"
August L angen erganzt

-- .,
weis auf die Schachtels~tze des Barockstils.
~

Auf syntaktischem Gebiet tragt der Pietismus
wiederum den Bestrebungen der Aufklarung entsprechend,
zur Uberwinding des barocken Schachtelsatzes bei,
und bemuht sich in Erbauungsbllchern und Selbstzeugnissen um einen klaren und durchsichtigeren Satzbau. 10
Vielleicht die gr8sste Einwirkung des Pietismus auf
die deutsche Sprache war die Wfederbelebung der mystischen
Worter und AusdrUcke.

Sprachforscher sind sich daruber einig,

dass die Besonderheit der pietistischeri Sprache nicht darin
.
"
.
besteht, .den deutschen Wortschatz mit Neuschopfungen zu bereichern, sondern der

Pietismu~ ~ar

.

.

eher ein "Sammelbecken

"
"
" . 11
alteren
Gutes, das er aufnimmt und der Folgezeit ubermittelt

"
Sperber druckt
es so aus:

Nur besteht dieser Einfluss nicht in erster Linie
darin, dass vollig Neues hervorgebracht wird ,- sondern
dass alte Worter, 11 die bis1 zum Einsetzen der pietistischen
•
·
'
.
b esc h ~an
"' k t
Bewegung auf ver h a l tn~smassig
enge Kreise
·waren, von ihr aufgenommen und zum sprachlichen Gemeinsitz gemacht werden.12
·
Dam.it mochte nicht gesagt werden, dass Von deri Pietisten keine neuen wBrter oder Ausdrucke gepragt wurderi.
· ber

ze~gt,

Sper-

dass die Sprache Zinzendorfs mit den seltsamsten

Netibildungeri erfllllt ist:
So immer seitw~rts schielerlich, So seitenheimweh~
fuhlerlich, So lammsherzgruftdurchkriecherlich," So
lammsschweisspurberiechert~ch heisst es in einem
Liede der Brudergemeinde.
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Allerdings stellte Zinzendorf ein·e Ausnahme dar, denn
kein anderer Pietist spielte so mit Wortern, und seine Neuschopfung~n sind in den allgemeinen Sprachgebrauch nicht ein-

gedrungen.
Die Blutezeit des Pietismus war ungef~r zwischen 1675

- 1730.

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war er

bereits ausgestorben.
der

pitistisch~

tischen Kreisen.

j

I

If

al~

Bewegung

Sein Einfluss lebte aber weiter, und

Geist wirkt heute noch in zahlreichen pietis-

"
FUNFI'ER.
TE IL
DAS WORT 'GELASSENHEIT' IM MYSTISCHEN· SPRACHGEBRAUCH
Obwohl das Substantiv

Gelas~enheit

als. eine

mystisch~

n

Neuschopfung bezeichnet werden kann, gab es schon im AlthochdeutscJ:1en das Wort· "gilazen" und im Mittelhochdeutschen das
Wort "gelazen".l

Wichtig ist;. dass die Mystiker diesem Wort

einen religiosen Sinn verliehen.

Die deutsche Mystik hat

" die Heilslehre erihn sogar "zu zentraler Bedeutung fur
hoben". 2

Friedrich Kluge erkl~rt:

Das zugehorige Part. MHD. gelazen ist in der
Sprache der Mystiker uber 'massvoll in der Gemtltsbewegung' zu 'gott-ergeben' geworden.3
Das Substantiv "gelazenheit" bedeutete daher in der
mys tis ch.en Termin~logie "Gottergebenheit" :4
Um erkl~ren zu konnen, wie es zu diesem Bedeutungs-

"
wandel kam, ist es notwendig,_ einige Hauptzuge
chen Theologie in Betracht zu ziehen.

der mystis-

"
Vor- allen Dingen mus-

sen die zwei Hauptlinien der mittelalterlichen Mystik auseinandergehalten werden.
der

~

Zwar verfolgten beide das gleiche Ziel

mystica, sie schlugen aber verschiedene

Weg~

ein,

um das Ziel-zu erreichen.
Eine Richtung wird als die areopagitische oder beschauliche (lat. kontemplative) Mystik bezeichnet werden.

Inner-

halb der beschaulichen Mystik gab es wiederum zwei verschiedene Richtungen.

Rahner und Vorgrimmler bezeichnen die zwei

1!

Hauptlinien der beschaulichen Mystik als "erworbene" und
'.'eingegossene" Beschauung.
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Die christliche Mystik UTiters~heidet erworbene
(durch psychologisches Bemtihen) und (durch den sich
selbst- deni Einzelneri gnadenhaft kundtuenden Gott)
eingegossene Beschauung.5
Der Hauptvertreter der erworbenen beschaulichen Mystik
war Hugo van St. Viktor.

Er glaubte, wie alle Mystiker,

dass· die·Erkennt~is zu Gott fllhre.
anderen Mystikern glaubte.

~r,

Im Gegensatz zu etlichen

dass die Reinigung von der

Slindenschuld eine Voraussetzung sei.

Dazu sind die Sakra-

mente Taufe, Firmung und Abendmahl, sowie gute Werke und
Askese notig.

Durch das Verrichten dieser Ausserlichkeiten

kehrt der Heilige Geist in die Seale ein, sie wird dadurch
gereinigt, und somit kann

die·~

!Ystica stattfinden. ·

Die eingegossene beschauliche Mystik wird durch Bernhard von Clairveaux vertreten.

Sie wird manchmal als die

"Christusmystik!' bezeichnet werden.

Das Denken der Christus-

mystiker richtete sich ganz auf.das ·Rild des irdischen Jesu.
Karl Heussi sagt, die Christusmystik
versenkt sich in die.Betrachtung des menschlichen
Bildes des Gekreuzigten, seiner Gliedmassen, seiner
Wunden, oder des Kindes in der Krippe, und er~egt
durch den Anblick alle Leidenschaft des frommen
Geflihls, aber auch eine eigenartige religiose Erotik,
die sich an den glutvollen orientalischen Hoch~eits
liedern des Hohen Liedes zu befriedigen sucht.
Laut dieser mystischen Vorstellung. ist die Seele die
Braut Gottes und Jesus der Seelenbr~utigam.
die Bezeichnung "Brautmystik".

Von daher kommt

Das mittelhochdeutsche Werk

St. Trudperter Hohes Lied vertritt die Christusmystik.
Gustav Ehrismann nennt die beschauliche Mystik "die
oberste Stufe der Mystik,· deren Gipfel die Ekstase ist, in
der der·Mensch ganz aus seinem Selbst heraustritt, um allein
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mit Gott vereint zu sein". 7
Bei der beschaulichen Mystik geht es um das menschliche
Handeln, oder

U1ll

die menschliche TMtigkeit.

Entweder durch

die Sakramente, gute Werke, Askese oder durch Ekstase wurde
die ~ mystica.herbeigefllhrt.
In den Of fenbarungen der beiden Nannen Hildegard von
Bingen und Elisabeth von Schonau fand bereits im 12. Jahrhundert die beschauliche Mystik starken Ausdruck.

Im 13. Jahr-

hundert war Mechthild von Magdeburg die Hauptsprecherin.
Die andere Hauptrichtung der mittelalterlichen Mystik
schlug einen ganz anderen Weg ein, um die Vereinigung der
Seele mit Gott he~beizufuhren.

Jene Mystiker vertraten den

Standpunkt, <lass sich der Mensch passiv verhalten muss, denn
die menschliche Tatigkeit verhindert die ~ mystica.
Seele muss still und leer.werden.

swigen'~,

Silentium", oder das "stille
tica rrberhaupt ermSglicht.
tische Mystik.

Es ist dies das

11

Die

Sanctum

welches die unio mys-

Es handelt sich um eine Art quie-

Rahner und Vorgrinnnler

ge~en

folgende Defini-

tion:
Sie erblickt die Vollkommenheit in der rein
.
passiven Innerlichkeit selbstloser vollig resig- ·
nierender Liebe zu Gott, aus der jede Aktivitat und
jedes eigene Heilsinteresse auszumerzen ist.8
Obwohl der ausgereifte

Quietis~us

ein. Produkt des 17.

Jahrhunderts war, kam schon im 13. Jahrhundert eine quietistische Mystik auf.9

Radikale quietistische Ansichten wurden

von deri' Brude·rn ·und Schwestern des freien Geistes, sowie auch

"
von den Begharden verbreitet.· Uberall
wurden diese zwei
Gruppen angefeindet.

Schliesslich wurden sie auf dem Konzil
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zu-Wien· (1311) als Ketzer verurteilt.
Bei Meister Eckhart traten starke quietistische Zllge
auf.10

Heinz Otto Burger zieht Meister Eckhart und Mecht-

hild- von Magdeburg als Beispiele heran, um den Unterschied
zwischen der beschaulichen Mystik und der.quietistischen

I

I
I
I
I
I

I

Mystik zu verdeutlichen:
. Der gelehrte Theologe Eckhart findet den Weg zur
mystischen Eiriung ni·cht wie. Mechthild im GefUhlssturm ekstatischer Schau, sondern in erkennender
Versenkung der Seele, die im tiefsten Innern des
eigenen Seins das wahre Sein, das ist Gott, findet. 11
Nach der· quietistischen Vorstellung, die auf den Neu·platonismus zurllckgeht, ist·das Sein Gott, und Gott das Sein.
Alles. zielt hin auf die Geburt Gottes in der See le.
dazu ist die Abgeschiedenheit oder die Gelassenheit.

Der Weg
In

seiner Erkl~rung der eckhartschen Theologie schreibt Gustav
Ehrismann:
Die Vereinigung der Seele mit Gott kann nur im
Zustand der Abgeschiedenheit· geschehen, ·.in dem
Aufgeben des eigenen Selbst; der Mensch 'muss
sich selber tot sein', wenn Gott in ihn eingeht,
wenn Gott. seinen Sohn ihm gebiet2; er muss. ganz
arm sein und ein Nichts werden.
. .
Trubner sa.gt, dass das Wort "gelazen11 im mystischen
Sprachgebrauch den Menschen bezeichnete, "der die Welt und
si~h·selbst "gelassen", und sich dafUr Gott "gelassen" hat.13

Als Beleg dafur zitiert er die Schlussworte der eckhartschen

I'

Predigt Qui audit

~:

Der mensche, der gelazen hat unde gelazen ist,
unde nie mer gesiht einen blik uf daz, daz er gelazen hat·, unde stete tinde unbeweget blibet und
unwandelighe in ime selber, der mensche is alleine
gelazen.
Mit

~'gelazeri

hat" meinte Eckhart ein freiwilliges Ver-
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zichten auf materielle Dinge, und die Abt9tung des eigenen
Willens, wie er in seiner Predigt Qui
Der·~ensche,

audit~

sagte:

der also stet in gotes minne, der

sol sin selbes tot sin und allen geschaffenen din-

gen ..• dirre mensc~r muoz sich selben und alle dise
werlt ge~azei: -han; 5
Der Ausdruck "gelazen sin" scheint bei Eckhart eine
ahnliche Bedeutung zu haben wie "gelazen han".
digt Qui audit

~

In der Pre-

umschrieb er die Worte Jesu:

nu sprichet unser herre: 'nieman enhoeret min
Wort noch mine lere, er enhabe denn sich selben
gelazen. Wan der gotes wort hoeren sol, der
muoz gar_gelazen sin.16
Wenn aber nur im gelassenen Zustand das Wort Gottes

"
gehort,·
bzw. aufgenommen werden kann, wie Eckhart glaubte,
so muss das Wort "gelazenheit 11 fur ihn eine tiefere Bedeutung gehabt haben, als nur das Aufgeben des eigenen Willens
oder gar das Verzichten auf irdische G~ter.

Ludwig Volker

meint:
Das 'gelazen'-Sein, die 'gelazenheit' bezeichnet
demnach in Eckharts mystischer Seinsspekulation das
absohute Losgel8stsein des Geistes von allem, was
verganglich, was geschaffen, den Kategorien von Raum
und Zeit unterworfen und in·Vielheit und Unterschie-·
denheit zerfallen ist.17
Ein anderer wichtiger Bestandteil des Gelassenheitbegriffes bei den deutschen Mystikern war das
lassen".

"sich~Gott

Sie glaubten, dass der Mensch nicht nur sich

"
selbst entaussern
und die Welt lassen muss, sondern er muss
sich auch Gott vollig libergeben.
u
Ausdr~cke

In diesem Sinne sind die

"gote lazen" oder "gote gelazen sin" zu verstehen.

Meister Eckhart sagte:

1·
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swenne du. dich alzemale enbloeze.t hat von dir
selber •.• und du di ch gate" h_ast uf getragen unde
gate gee~niget unde gelazen hast ... ~waz denne in
dir geborn. wird. und:e. dich begrifet .... daz enis~ ·
.alzemale niht din., es ist ~lzemale dins gotes'

dem du·dich gelazen-.hast.l~

Dieses "sich-Gott-lassen" war f{ir die Mystiker die
uneing~schrankte. Hingab~ an Gottes Willen, die Gottergeben-

heit,. welche fur die~ mzstica eine Vor_aussetzung war.·
Kein anderer My.stiker hat-'sich mit dem Gelassenheitsbegriff intensiver

b~fasst

als Heinrich Seuse.

---- --- --------

"
Sein Buch-

-

lein der Wahrheit, welches 1327 geschrieben wurde, handelt
fast ausschliesslich von dem Thema

Gelass~nheit.

Untertitel dieses Werkes "Von innerer

Gelas~enheit

Schon der
und guter

Unterscheidung, die mit Hilfe der Vernunft gewonnen werden
n
kann" verrat
seine mystische

"

Uberzeug~g.·

Allerdings war

das ·Btlchlein der Wahrheit sein erstes Werk, und ist daher
weder im Stil ~och im Inhalt mit der Qualitat. seiner spateren
Werke zu vergleichen.

Als eine theologische Abhandlung ist

es jedoch wertvoll, um den

Uneingeweih~en

in die Welt der

spekulativen Mystik einzuflihren.
In den ersten fllnf Kapiteln schreibt Seuse von einem

"
Junger
der die unio mystica noch nicht erlebt hat.

Was den

ausseren Menschen betrifft, ist er "ein Mensch in Christus",
aber "sein innerer Mensch bleibt ungeubt in der hgchsten Gelassenheit s~ines Selbst". 19 Nach vielen Jahren erlebt er
eine "Versenkung in Gott" und hort die Stinnne der Wahrheit,
die ihm sagte:

"Du sollst wissen, dass innere Gelassenheit
den Menschen· zur hochsten Wahrheit fUhrt·~ '.12 0
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".
Er hat schon das. Wort Gelassenheit gehort,
und davon
gelesen, aber der Sinn ist ihm unverstandlich.

Je mehr er

darllber nachdenkt, umsomehr wird er von dem Geheimnis gefesselt ..

Somit setzte er sich als Ziel, die wahre Bedeutung

der Gelassenheit'herauszufinden.
In der Schilderung des Suchens des JUngers nach dem
Sinn der Gelassenheit geht Seuse auf die wichtigsten Elemente
der spekulativen Mystik ein, wie zum Beispiel die Unaussprechlichkeit Gottes.

Im ersten Kapitel schreibt. er

daruber:
"
Nun hat Dionysius dieses unergrllndliche Wesen
in seiner Lauterkeit gesehen und sagt (und mit ihm
andere Lehrmeister), dass das· Einfache, von dem da
gesprochen wird, mit keinen Namen angemessen bezeichnet werden kBnne.21
ft

Die Uberschrift des vierten Kapitels lautet: Von der
wahren Einkehr, die ein gelassener Mensch <lurch den eingeborenen Sohn Gottes nehmen soll.

In diesem Kaptiel geht es

um das wahre Wesen der Gelassenhe~t.

Wahrheit:

"
Der Junger
fragt die

"Herr, was ist rechte Gelassenheit?"22

Die Ant-

wort ist ganz im Sinne der eckhartschen mystischen Auffassung.

Der Schl~sselbegriff ist das "sich lassen", und be-

deutet:
Dass der Mensch sich entaussere und freien Willens
verzichte auf sein Ich in allem, worin er sich je betatigte im Hinblick auf seine eigene Geschopflichkeit,
in unfreier Vielfalt entgegen der gottlichen Wahrheit,
in Lieb oder Leid, im Tun oder Lassen, so dass er, ohne
nach etwas anderem zu schauen, mit aller Kraft sich in
Gott verliere, sich in unwiderruflicher Weise seines·
Selbst entaussere, auf solche Weise mit Christus eins
werde, nach <lessen Einsprechen aus ihm heraus allezeit
wirke, alles entgegennahme und alle Dinge in solcher
Einfachheit betrachte.23

39
Das "sich in Gott verlieren" entspricht der mystischen
Vorstellung von Gotte~gebenheit als Synonym flir die Gelassenheit.

Im flinften Kapitel wird es noch kla~er ausgedr~ckt:

" Ein .wahrer gelassener Mensch soll nach seinem
·Aussereri und Innereri allzeit sich ergeben, in all
das fllgen, was- Gott von ihm gelitten haben will,
woher das auch komme, dass er bereit sei, all das
geduldig ertragend unter Preisgabe seines eigenen
Selbst anzunehmen, dem himmlischen Vater zum Lobe. 24
Im Lauf e der Zeit findet eine Ve~~nderung im Leben des
lingers statt.

Er wird mehr und mehr von Irdischen gelost

d dadurch in einen Zustand versetzt, der die ersehnte
mystica ermSglicht.

~

Er kann langsam. begreifen, warum das

Gottliche unaussprechlich ist.

Damit er aber nicht selbstzu-

frieden wllrde; fUhlte sich die Wahrheit ve·rpflichtet

1

dem

Jt.inger eine ernsthafte Warnung zu g~ben.
Solange der Mensch unter 'Einung' oder dergleichen
etwas vers·teht, was man durch Worte dartun kann, muss
er noch weit·er nach innen forschen. 25

"
Das bedeutet, solange der Mensch das Gottliche
nur einigermassen aussprechen kann, hat die Vereinigut).g der Seele mit·
Gott noch nicht stattgefunden, und wird nie stattfinden

"

ko~en.

"
Der Junger
muss auch erkennen, class nur wenige dazu berufen sind, und dass sich der Durchschnittsmensch daher mit
'
"
den Dogmen der Kirche begnugen
muss:

Der Mensch, der noch nicht so. viel begreift, dass
er auf .Uberpatllrliche Weise erf~hrt, was das bereits
genannte Nicht ist, in dem alle Dinge zunichte werden
im Hinblick auf die Eigenheit ihres Selbst, der lasse
alle Dinge so bleiben, wie sie sind, wie es auch kommt,
und halte sich an die allgemeine heilige Christenlehre.26
Das ·Thenia des sechs.teri Kapitels heisst: "Falsche Freiheit
und ihre ·Gefahren."

"
Der Junger
trifft eines Tages einen Fremd ...
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ling, mit dem ~r ein. seltsames· Gespr#ch f#Jirt.

Als der

Jllnger deri Frenidling fr~gt, woher er komme;.bekommt er die
Antwort; "Von nirgendwoher."
geantwortet: "Nichts".

Auf die Frage, was er sei, wird

Als der Jllnger ihn dann fragt, wie er

heisse, erwidert·der Frenidling: "Das namenlose Wilde".

Die

nachste Frage des Jtingers ist: "Wohin zi.elt dein Verstand?"
. u
"b erraschende Antwort 1 autet:
Die

heit".

" Nae~ ungeban
" d igt.er
.
.
Frei-

Er meint damit die absolute Freiheit. alles zu tun

und zu lassen·, was er wolle, ohne auf Gott und seine Mitmenschen RUcksicht nehmen zu·mllssen.

Der Jllnger macht ihn dann

darauf aufmerksam, dass es eine solche Freiheit nicht geben
k~:

Da bist du nicht auf dem rechten Weg der Wahrheit,
denn solche Freiheit bringt den Menschen U:m alle
Seligkeit und benimmt ihn seiner wahren Freiheit; ...
Wer aber mit·· reinem Gewissen und behutsamer Lebens£Uhrung in rechter Gelassenheit eingeht in Christus,
gelangt zu der rechten Freiheit.27
Als Gegenargument, um seine Haltung zu verteidigen,
zitiert der "namenlose Wilde" Meister Eckhart.28

Vorsichtig

und mit grosser Geschicklichkeit widerlegt der J~nger die
falschen Anschuldigungen gegen Eckhart.
In dem siebten und letzten Kapitel umreisst Seuse das

Wesen der wahren Gelassenheit, und zeigt wie jeder, der sie
erlangt hat,;sich·in verschiedenen Lebenssituationen
ten soll.

Das ganze Kapitel richtet sich gegen den Quietismus.

Es ·wird zum
~

- ..

I

verhal~

Be~spiel

die Frage gestellt:

"Ist wer sich im

Zustande der inneren Gelassenheit befip.det~ nicht von ausseren
Obungen befreit? 11 29

Die Antwort lautet:
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Wenn sie darum erkannt haben, wns zu tun und zu
lasseri sei, geheri· sie ·von den gewohnlicheri (~usseren)
Ubungeri ni3fit ab, je ·nach ihrem Vermdgen oder anderen
Umstanden. ·
Als·Antwort auf die Frage, wie sich der gelassene
Mensch, seinem Nachsten gegenUber zu verhalten hat, wurde
geantwortet:
Er ubt Gemeinschaft mit den Leuten, ohne ihr Bild
sich zu prageri, erweist Liebe, ohne an ihnen zu
hangen, llij~ Mitleiden·, ohne sich zu sorgen in rechter
Freiheit.

in

In dem Buchlein.der Wahrheit bem~ht sich Seuse um ein
zweifaches Ziel: das Wesen der Gelassenheit zu beschreiben,
und die Fruchte, welche daraus erwachsen konnten, aufzuzeigen.
Im Vergleich zu Meister Eckhart und Heinrich Seuse
trat bei Johannes Tauler die Mystik in einer gemassigteren
Form auf.

Vermutlich spielte dabe_i das kirchliche Verfahren

gegen Meister Eckhart eine Rolle.

Tauler drUckte sich vor-

"
sichtiger und zuruckhaltender
aus, um vielleicht Missver.

st~ndnissen aus dem Wege zu gehen.

Es besteht aber kein

Zweifel darliber, dass er im Grunde die gleichen mystischen

.

AnsichteJ;l hatte, wie Eckhart und S'euae:,,: ·Folgendes Zit at von
.
.
Bestatigung
"
da fn
i. h m ist
eine
ur:

Richte dein GemUt ganz auf Gott uber alle Kreatur,
darin versenke· deinen Geist in Gottes Geist in
wahrer Gelassenheit, in einer wahren Vereinigung mit
Gott. Senke dich in die tiefe,. grundlose Barmherzigkeit Gottes mit einem demutig gelassenen Willen.32
Um das deutsche mystische Bild des 14. Jahrhunderts

zu vervollst~ndigen, soll kurz auf.ein Werk hingewiesen

"
werden, das vermutlich in der zweiten Halfte
des 14. Jahrhunderts entstanden ist.

Es handelt sich um die Theologia·
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Deuts·ch t. eine ·mys tis che Schrift, deren Verfasser anonymn
bleibt.

Der Inhalt ist aber d~n Ubrigen mystischen Schriften

sehr Eihn.lich.

Allerdings kommt das Substantiv nGelassenheit"

nicht VC?r, doch das Eigenschaftswort "gelassen" erscheint
mehrere Male, und zwar im Sinne des "sich-Gott-lassens".

Hier

ist·· ein Beispiel:
wer sich gote genzlich laszen sol und gehorsam
sin in lidender wise .•• und wer also nicht allem
und allen· dingen gelaszen und. gehorsam ist.~.der
ist gote ·nicht gelaszen oder gehorsam.34
Ludwig vBiker sieht einen zweifachen Bedeutungsgehalt
des Wortes Gelassenheit in der deutschen mystischen Terminologie:

(1) der Abstand von den Ding'en, dem Ich., dem geschaftt

fenen Sein, usw. (2) Die Hingabe und Uberantwortung der Seele
an Gott. 3 ~
Diese Definition ist eine treffende Zusammenf assung
der mystischen Auffassung von Gelassenheit.

SECHSTER TEIL
DAS WORT uGELASSENHEIT'tIM PIETISTISCHEN SPRACHGEBRAUCH
Der· Gelassenheitsbegriff der mittelalterlichen

Mysti~

ker lebte weit uber das Mittelalter hinaus.

Eine Zeitland

stand Luther unter dem mystif?chen .. Einfluss.

In Verbindung

mit seinem· "Fiduzialglau~e1:1"1 vertrat er noch zur Zeit seine~
Vorlesungen Uber den RBmerbrief (1515-1516) die mystische
Anschauung uber die Abtgtung des menschlichen Willens.
Luther erklarte:
.•. bis der mensch werde ganz gelassen, frei,
willenslos,. und nichts mehr weiss, denn dass
er Gottes willen gewarte.2
Luther hatte gehofft, auf
den mit Gott zu
Hoffnung auf.

finden~

mystis~hen

Wegen den Frie-

Mit der Zeit gab er jedoch diese

Kurt Schmidt erkl~rt den Grund dafur:

Die Versenkung in den innersten Grund der eigenen
Seele/i die die Mystik lehrte, liess ihn dort nicht
ein Ftinklein Gottesnatur im Menschen finden, sondern
innner nur sein-armes, gebundenes Ich, ~nd auch der
Aufstieg in die Hohe gelang ihm nicht.
Andreas Bodenstein (genannt Karlstadt), der anfangs
. Luthers Mitarbeiter war, aber spater sein Gegner wurde ,· verciffentlichte 1521 eine Flugschrift unter dem Titel "Missive
von der allerhcichsten

tugent Gelassenheit".

1523 schrieb

er eine zweite Schrift zum Thema "Was gesagt ist, sich gelassen, und was das Wort Gelassenheit bedeut".

Der zweite

Traktat wurde ·geschrieben, weil die ·erste Schrift vielfach
missverstanderi wurde.

Wie die ·alteri Mystiker verstand Karl-

I
I
I
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stadt unter Gelassenheit das Losgelostsein des Geistes von
sich selbst und von den Dingeri der Welt:
Darumb ist dise gelassenhait ein abschneydung
aller _lieb/lust/sorg/vertrawen/Yfi forcht die wir
zu vns/und zu dem vnsern haben/ktirtzlich diser
gelass ist/vernichten alles das du bist/vn ain
abker von allen dingen so dich mogen geluste.4
Der wichtigste Vorl~u~er fur den Pietismus war der
mystische Spiritualismus, eine eigenartige
tiven Mystik.

F~rm

der spekula-

Das Hauptkennzeichen dieser teils naturphilo-

sophischen, teils theosophischen StrSmung war die ·Ansicht,·
dass das "innere Licht", d. h. die personlich. erlebte Q:ff.enbarung, die einzige Quelle der Gewissheit

s~i.

Der "Buch-

staben der Heiligen Schrift muss daher dem "Geist" des Menschen untergeordnet werden.

Die Hauptvertreter des mystischen

Spiritualismus wahrend de·r Reformationszeit waren Caspar
Schwenckfeld, Thomas Mllntzer, Hans Denck tmd Sebastian Frank.
In der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts wurden
mystischespiritualistische Ideen von dem Zschopauer Pas.tor
Valentin Weigel, sowie auch von

de~

frotillllen Schuster aus

Gorlitz, Jakob Behme, verbreitet.
In Weigels Theologie nahm der Gelassenheitsbegriff
einen besonderen Platz ein.

In einem Traktat aus dem Jahre

1570 beschreibt er die Gelassenheit als eine Art geistigen
Tades.
Zum andern wird es· auch verstanden vom Sabbat/da
der Mensch in solche Gelassenheit kompt in einen
solchen Todt/dass er nichts weiss/wil/beger/
habe/usw. 5·

I·

Es bes.teht kein Zweifel daruber, dass Bohme im Sinne
de:i:' spektilati ven Mystiker dachte, denn er schrieb:
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Allein in der rechten Gelassenheit ist Christus
und der Mensch gantz ·Eins; wann der menschliche
Wille ·ausser Christo nichts mehr will, sondern
sich gantz in Christo ergiebet, so ist er der
Selbheit todt, und lebet allein Christus in ihme.6
Im 11·. Jahrhundert war Johannes Arndt, neben Bohme,
"

der einflussreichste Mystiker.

Du~ch

seinem klassischen Werk Vier Bucher
"

folgendes Zitat aus

~

wahren Chr·istentµm

(1605), erkennt man- seinen Glauben an die mystische Vereinigung ..
Dazu wir auch keiner grossen Kunst, sprachen
oder vieler Bucher bedurfen, sondern ein gelassen
Gott ergeben Hertz.7
·rn seinem·weitverbreiteten Gebetbuch Paradiesgartlein

I'I

(1612) wird.Arndts mystische Anschauung ebenfalls ausgedruckt.

j

In einem Gebet um die Verleugnung des eigenen Willens sagte

!

er:
Ach du gedultiges, sanftmllthiges Hern! lass
mich auch meinem eigenen Willen absterben und
absagen, wie du mein lieber Herr thatest •.• Lass
mich meinen Willen deinem guten Will.en mit ganzem
Gehorsam unterwerfen .•. Lass deinen Willen auch meinem
Willen seyn, das~ da sey zwischen uns ein Will, ein
Geist,:ein Herz.
·
·
Angesichts der langen Vorgeschichte des Gelassenheitsbegriffs in der· deutschen Mystik ist es nicht zu verwundern,
class das Wort Gelassenheit in den pietistischen Wortschatz
aufgenommen wurde.

In seiner Studie des pietistischen Kir-

chenliedes im 17. und 18. Jahrhundert stellt Ernst Roth fest,.

~

-

"
Mann muss berucksichtigen,
dass die Pietisten
Mystiker waren und dass sie als solche wie je und
je alle·Mystiker mit der besonderen Schwierigkeit zu
kawPfen hatten, ihre mystischen Erlebnisse auszudrucken •.• Wenn Mystik das ist, wovon man eigentlich
nicht sprechen kann und doch sprechen muss, so wird
uns das Gewundene und Gesuchte der mystischen Lyrik
im Pietismus einigermassen verstandlich.9
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Durch verschiedene ausges·uchte Zitate zeigt August
Langen, ·dass die spekulative ·mystische Auffassung von Gelassenheit unter den deutschen Pietisten reichlich vorhanden
war.

Francke schrieb zum Beispiel an Spener:

"Ich suche

nicht fur mich dieses oder jenes zu tun, sondern stehe
durch die Gnade des Herrn in kindlicher Gelassenheit." Ebenso Zinzendorf: "Was-hilfts, den Kopf mit Bildern zu
"
.
fullen
... viel
besser ist das herze stillen, in heiliger Gelassenheit.10
Unter. den deutschen Pietisten des 18. Jahrhunderts war
Gerhard Tersteegen das hervorragenste Vorbild der eck.hartschen Mystik.

Schon im Vorwort zu seinem. Blumeng~rtlein wird

der mystische Ton laut und deutlich geschlagen.
dass die allerbesten, geistlichsten und ggttlhchsten Wahrheiten und noch vielmehr die allerhochste Wahrheit, welche Gott selber ist, nimmer
recht und mit Gewissheit konnen erkannt werden, als
in und von einem Gemlit, das durch die AbtBtung
seines Fleiscnes, seiner Sinne, seiner Affekte, seiner
Begierden und seines Willens sehr innig, geistlich
und s tille gemacht, 11wie auch durch die Verl.eugnung
der· mannigfaltigen Uberlegungen und Wirksamkeiten
der v~rnunft sehr vereinfaltigt und kindlich
geworden ist.11
Es ist kein Zufall, dass in Tersteegens Auserw~hlten
Lebensbeschreibungen Heiliger.Seelen

au~h

die Biographien von

Heinrich Seuse und Johann Tauler-enthalten sind.

Ohne Zwei-

fel wurde Tersteegen von ihnen, sowie auch von anderen Mystikern des Mittelalters, tief beeinflusst.

Es kann aber nicht
1t

. geletignet werden, dass der Quietismus den. grossten Einfluss
auf ihn austibte."

Ohne sich die Grundz~ge des mystischen
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Quietismus vor

A~gen

zu halteri kann

Terste~gens.

geistliche

Lyrik nicht verstanden werden.
Der Quietismus des 17. Jahrhunderts empfing starke Impulse-van der mittelalterlichen Mystik.
besondere Auspr~gung der Mystik dar.

Doch stellte er eine

Mit· Recht bezeichnet

Gertrud Wolter den Quietismus als "eine Sonderform der
Mystik •. 12

Uber die wesentlichen Grunds~tze der quietistis-

chen Mystik ·sagt Friedrich Heiler:
Die auietistische Mystik ist affektlos; sie ·strebt
volliger Apathie, Willenlosigkeit, Leere; die
rucksichtslose Morthfikation der Sinnesempfindungen
und naturlichen Geftihle steigert sich byi Madam
Guyon zu pathologischer Selbstqu~lerei. 3

n~ch

Heiler weist dann auf einige Unterschiede zwischen
der beschaulichen und der· quietistischen Mystik hin.

Die

Quietisten· lehnten ekstatische und visi.onare Erfahrungen entschiedend ab.

Das erotische Verlangen der Brautmystiker

...

"
"
.
"
nach sussen
Gefiihlen
und zartlichen
Trostungen
wurde ebenfalls verworfen.

Nur derjenige galt als fronnn, der im

stoischen Geist alles Unheil auf sich nahm, ohne dabei zu
klagen.

Aus einem ganz bestimmten Griind versuchten die

Quietisten sich diese Gesinnung anzueignen.

Heiler erkl~rt

dazu:
Der Zustand der siccitat, der vollen inneren
Trostlosigkeit und Verlassenheit gilt als ein
geistiges Martyrium, als Nachfolge des gekreuzigten Heilandes durch welche die Seele zur Vollendung gelangt. 14
Dieser elende Zustand der Trostlosigkeit und Verlassenheit stellte den Kern der quietistischen Mystik dar.
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Das religiose ·rdeal der quietistischen Mystik
ist. die ·sancta indiffereritia, die ·absolute·
Resignation, die ·vHllige 'GleichfHrmigkeit des
merischlicheri Willens mit dem gSttlichenJ.die
iDiteres·selose Liebe ·zu Gott (amour desinteresse) .15

Heiler zeigt weiterhin, wie diese Haltung au£ das Gebet
der Quietisten einwirkte.
Den· ganzen Inhalt des quietistischen Gebets
:oi!det die Willenshingabe an Gott, die restlose
Ergebung in seinen-Willeri, die Aufopferung des
eigerien Ich.~·.Die quietistische Indiffereriz
schliesst alles Bitten a~ dem Gebet aus; denn
das Bitten geht aus dem Wtinschen, Sehnen und Verlan~en hervor
das der quietistische Mystiker ·
ertoten muss. 16
Stichworter, mit denen die quietistische Mystik beschrieben werden kann sind Passivitat, Willenslosigkeit
und die ruckhaltlose Liebe zu Gott.
In seinem ausfllhrlichen Werk Uber die Geschichte des
Pietismus hat Albrecht Ritschl erwiesen, class der Quietismus des 17. Jahrhunderts· ein wichtiges Bindeglied war
zwischen der mittelalterlichen spekulativen Mystik und der
Mystik des reformierten Luthertums.

Es kann deswegen ange-

nommen werden, dass die mittelalterlichen

Mystike~

einen

indirekten Einfluss auf Tersteegen ausubten, denn es gab
eine klare dreifache Linie zwischen ihm und den Quietisten.
Erstens las er mit grosser Begeisterung die Schriften
11

von Peter Poiret, der die Werke franzosischer und spanischer
Mystiker herausgab.· Max Wieser schrieb uber die Bedeutung
Poirets:
Es ·gab in der ersten Halfte des· 18. Jahrhunderts

keinen Kopf van einiger .. geistiger Bedeutung, der sich
nicht bewusst gewesen ware, was er und die Ku15ur
seiner Zeit einem Manne wie Poiret verdankte.l
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Zweiteris wurde ·er durch ·die Schrifteri von Madame de la
Mothe-Guyon stark beeinfluss·t.

Allein die Tatsache, dass er

einige ·ihret.Werke ·Ubersetzte, _zeigt, wie hoch er sie schatzte·...
Der dritte und st~rkste Einfluss auf Tersteegen war
der ehemalige Jesuit Jean de Labadie.

Nachdem Labadie mit

seinem Orden in Konflikt geraten war, verliess er seine
Kirche und trat zur reformierten Kirche llber.
er nach Holland uber,
.
b etatigte.
" .
ten Kreisen

WO

1666 siedelte

er sich als Prediger in reformier-

Im Laufe der Zeit brach er mit der

reformierten Kirche, und wurde dann Fuhrer einer nieder-

"
landischen
Erweckungsbewegung, die zum Tail nach pietistischem Vorbild ausgerichtet war.
Auf deutschem Boden wurden die Ideen der Labadisten
II.

durch Theodor Undereyck, Prediger in Mullheim a.cl.Ruhr,
breitet.

ver~

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts war Mullheim

ein Zentrum des Pietismus gewesen.

Weil Undereyck starke

pietistische Neigungen hatte, fand er bei'den Laba4isten
eine gemeinsame Grundlage, welche eine Zusammenarbeit mit
ihnen ermoglichte.
Neben dem ublichen Sonntagsgottesdienst veranstaltete
Untereyck Privatversammlungen w~hrend der Woche.

In diesen

herrschte eine Atmosphare, in der der pietistische Geist
sich entfalten konnte.
1705 kam Hochmann von Hochenau nach Mlillheim, und

"
ubernahm
die Leitung der von Undereyck angefangenen Privatversammlungen.

Sein engster und eifrigster Mitarbeiter war
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Wilhelm Hoffmann.

1712 kam der

j~ge ·Terste~gen

(er war da-

mals nur 15 Jahre ·alt} nach Mullheim, um sich bei seinem
Schwager als Kaufmann ausbilderi zu lasseri.

Kurz nach seiner

Ankunft in Mllllheim lernte er Hoffmann kennen·.

Es entwic-

kelte·sich eine erige Freundschaft, die eigentlich wie ein
Vat~r-Sohn Verh~ltnis war.

Mit· 16 Jahren erlebte Tersteegen

seine Bekehrung.- Spater wurde ·er Leit~r der Privatversammlungen.

Im.Jahre 1728 gab er seinen Beruf auf, um sich dem

seelsorgerischen und schriftstellerischen Dienst voll zu
widmen. ·
Tersteegen genierte sich nicht, sich selbst als Mystiker zu bezeichnen.

In einem Brief an einen Predigerkollegen;·

der sich n~gativ uber i~n geaussert hatte,_ verteidigte Tersteegen seine mystische Theologie,

~d

zu zeigen, was ein wahrer Mystiker sei.

versuchte gleichzeitig

In diesem·Zusammen-

hang findet sich folgende Aussage, deren Sinn der Gelassenheitsvorstellung der alten Mystiker voll und ganz entspricht:
Die Patriarchen, die ausleuchtenden Heiligen
des Alten Testaments, die ersten brlinstigen Christen
uberhaupt leerten sich ganz aus, kehrten sich-vollig
zu Gott, llbergaben sich unbedingt seiner FUhrung hin.Diese waren demnach alle wahre Mystiker und haben, ein
jeder in seinem Teil, die oben erw~hnten und andere
Wunder gottlicher Gemeinschaft erfahren.18
Ahnlich schrieb er in einem andern Brief uber die wahre
Mystik.

Er

zei~t,

dass das Christenleben nur durch das Werk

des· Geistes Christi mgglich. ist.
Rieser Geist der Liebe, wenn er wohl gewartet wird,
flosset der Seele den Sinn·Jesu Christi ein und bildet
sie nach desseri Gestalt so unvermerkt~ als fast ein
Kind im Mutterleib gebildet wird; filhret sie immer
ein in die VerlassHng aller Dinge und ihrer Selbst und
in die unbedingte Uberlassung an Gott.19
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Und in se·inen ·Ge·is·tti·cneri· ·B·ro·s·amen s chrieb er:
Die ·.bes.ten und heiligsten Begierden mUssen sich
in einer friedsameri, innigeri Gelassenheit an Gott
endigen; es· muss nicht so sehr ein Aus atmen als ein
Einatmen, oder sanftes Zuneigen zu. dem Herrn im
Grunde seyn.20
Nach· dem Vorbild eines franz8sischen.Mystikers namens
Marquis de Renty· verschrieb Gerhard Tersteegen am Grlindonnerstag des Jahres· 1724 mit seinem Blut· sein Herz· an Christus.
!n dieser seitsamen Blutverschreibung an Jesus treten beide
Bestandteile des mystischen Gelassenheitsbegriffes.hervor,
n~mlich die Entsagung aller irdischen Dinge und die vollige

"
Uberantwortung
der Seele an Gott.
Meinem Jesul. · Ich ve11schreibe mich dir, meinem
einigen Heiland und Brautigam Christus Jesus, zu
deinem volligen und ewigen Eigentum. Ich entsage
von Herzen allem Recht und Macht, so mir der Satan
uber mich selbst mit Unrecht mSchte gegeben haben von
diesem·Abend an, als an welchem du, mein Blutbrautigam,
mein Goel, <lurch deinen Todeskampf, Ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane mich dir zum Eigentum und
Braut erkauft, die Pforten der Holle zersprengt und
das liebevolle Herz deines Vaters eroffnet hast. Von
diesem Abend an se~ dir mein Herz und ganze 'Liebe auf
ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfertl
Von nun an bis in Ewigkeit nicht mein, sondern dein
Wille geschehe! Befiehl, herrsche und regiere in mir!
·Ich gebe dir Vollmacht uber mich und verspreche, mit
deiner Hilfe und Beistand ehe dieses mein Blut bis
auf den letzten Tropfen vergiessen zu lassen, als mit
Willen und Wissen in-oder auswendig dir untreu oder
ungehorsam zu werden. Siebe, da hast du mich ganz,
susser Seelenfreund, in keuscher, jungfraulicher Liebe
dir stets anzuhangenl Dein Geist weiche nicht von
mir, und dein Todeskamp~ unterstutze michI Ja, Amen!
Dein Geist versiegle es, was in Einfalt·geschrieben
dein unwurdiges Eigentum.21
Gerhard Tersteegen
·am Grtindonnerstag Abend anno 1724
Am deutlichsten kommen Tersteegens mystische Anschauungen in seiner geistlichen Lyrik zum Vorschein.

Ein immer-
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wiederkehrendes Thenia seiner Lyrik ist die Abt9tung des eigenen Willens und die ·Uberlassung der·Seele an Gottes Willen.
Es mag Vernunft und Sinne rasen,
Das eigne Leben murre ·nur,
Mein tiefster Wille bleibt gelassen;
So s~irbt- der Wille ·der Natur.22
In einem· andern Lied schrieb er:
Mein ganzer Sinn Sich griindlich kehret hin
Aus aller Zeit Uns nun der Ewigkeit 1
Gelassentlich im Grunde meiner Seelen
Auf· ewig mich dem Herren zu vermMhlen.23
Und wiederum:
Ich will's anders nun beginnen,
Fleisch, Vernunft, Natur und Sinnen
Sollen in den Tod hinein;
Meine Lust soll abgeschieden,
Nur mit meinem Gott zufrieden,
Ganz in 'n Geist gekehret sein. 24.
Gegen Ende seines Lebens war Tersteegen wegen einer
Brustwassersucht schrecklichen Schmerzen ausgesetzt.

Diese

"
Lage veranlasste ihn dazu, viele Zeilen uber
die "Gelassenheit im Leiden" zu schreiben.
Sollt ich nicht gelassen sein
In des Kreuzes Nacht und Pein,
Da mich Gottes Gnad' und Seg~~
Will von meinem Unflat fegen
Gib Geduld, dass·ich· gelassen MBg umfassen
Meine Leiden sanft und still;
Lass mich beugen alles Harte, ~iss ich warte,
Wie und wann der Herr es will!
Tersteegens berlihmtestes und vielleicht beliebtestes
Kirchenlied 'Go·tt ·ist Gegenwa:rtig
ist zugleich ein klassisches
"
Bei~piel

quietistischer Mystik.

Bereits in der ersten Stro-

phe werden zwei grundlegende Elemerite ·der Mystik erwahnt,

"
namlich
das merischliche Schweigen und die Gottergebenheit.
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Gott ist gegeriwart~g; lass·et uns anbeten,
Und in Ehrfurcht vor ihn treteri!
Gott ist· in der Mitte; alles· in uns schweige
Und sich ·innigs t vor ihm betige !'
Wer ihn kennt, Wer ihn nerint,
Schlagt die Augen nieder;
Kommt ergebt euch wiedert
11

Uber das Verzichten auf alle irdischen Dinge, einschliesslich alle irdischen Freuden, und uber die Uberantwortung des Lebens an Gott wird in der dritten Strophe geschrieben.
Wir entsagen willig allen Eitelkeiten,
Aller Erdenlust und Freuden;
Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben
Dir· zum Eigentum ergeben.
Du allein Sollst es sein,
Unser Gott und Herre,
Dir gebUhrt die Ehre.
Die siebte Strophe 'besteht aus einem Gebet um die Abgeschiedenheit oder Gelassenheit.
Mach mich einfaltig·, innig, abgeschieden,
Sanfte und im s~illen Frieden,
Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit
Schauen mag im ~eist 11 und Wahrheitl
Lass mein Herz Uberwarts
Wie ein Adler schwebe~
Und in dir nur leben! 7
Nicht nur in der

pietis~ischen

Sprache des 18. Jahr-

hunderts stHsst man auf das Wo·rt Gelassenheit, sondern auch

.

"

.

.

.

in der sakularen Literatur.

.

"

Dasselbe gilt auch fur andere

Worter, die aus 4er mystischen Terminologie stammen.

Hans

Sperber sieht darin einen zusatzlichen Beweis dafllr, dass der
Pietismus zur Bereicherting der deutschen Sprache einen wesentlichen Be-itrag leistete.
Es ·is t nicht ~nztinehnieri, das s mys tis che Aus drllcke
wie etwa 'Gelasseriheit' ·oder 'Eindruck • oder "einleuchteri' in der nichtmystischen Sprache vor etwa
1700 eine irgendwie betrachtliche Rolle spielten.·
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Von .deri Pie tis ten: hing~geri V?erderi sie reichli.ch verweridet und werin sie 'dann w~'lirerid des· -18. Jahrhunderts
in die ·Genieinsprache ·eindrlri.gen, so ist wohl nicht
dar.an zu zweifeln, dass · dieser Vo'.t"g~g f1ben durch die
Verbreitung der Pie tis tis chen Ideen erinogl.icht wurde. 28
Folgende zwei Zitate von Brockes und Gellert·sind Beispiele des mystischen Gelassenheitsbegriffs in der Literatur
des 18. Jahrhunderts.

Brockes- schrieb:

wenn du dich hier auf erden gelassen Gott ergiebs.t, so glauben sicherlich, dass alle dinge dir
zum. bes'teri dienen werden. 29
Gellert.· schrieb:
was ·sorgst du angstlich fur dein leben?
es gott gelassen libergeben,
ist wahre ruh und deine pflicht.29
Man hat im Laufe des 18. J'ahrhunderts den Gelassen""
heitsbegriff seiner mystischen Bedeutung beraubt.

Unter

"Gelassenheit" wurde nicht' mehr "Gottergebenheit" verstande:i;i,

"
sondern das Wort wurde zu einem sakularisierten
philosophischen Begriff.

"
"
Trubner
erklart:
'

Das Wort hatte allmahlich statt der religiosen
eine philosophische Farbung angenotmnen und n~herte
sich dem B~griff der stoi~chen 'Apatheia' oder
epikureischen 'Ataraxia'. 0 .
.
Paul Fischer sagt, dass das Wort "gelassen" seit dem
18. Jahrhundert

11

- ft

in weltlichem Sinne die Ruhe des Gemuts

bezeichnet, im Gegensatz zur inneren Erregtheit':.31
Flir deri sakularisierten Gebrauch von Gelassenheit im
18. Jahrhundert lassen sich zahlreiche Beispiele anfUhren.
Hagedorn sagte Uber den Epikureer Horaz: "Dein weiser Rath
lehrt Vorurtheile hassen, Erhellt den Witz~ und macht das
Herz gelassen." 32 In Kleists Michael Kohlhaas findet sich
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folgerider. Satz. .~bet die ·innere Ruhe des· Helden: ~ ", . , und die
Hausfrau, . die ·sich· ·~ber seine· ·Gelass·erihei't fretite, _. ging, und
holte den Knecht. 1133

"

nM~ssigungl

In Schiller's Maria Stuart sagte Maria:

Ich habe ertragen, was ein Mensch ertragen kann.

Fahr· hin·,. lammherzige ·Gelassenheit. n34

Mit dem Wort "gelas-

sen" beschrieb Morike die Rube ·der Natur.

Die Anf angszeilen

seines Gedichts· Um Mitternacht lauten: "Gelassen stieg die
Nacht. ans Land, Lehnt tr~umend an der Berge Wand."35

Goethe

verstand unter Gelassenheit das Gegenteil von Unmut.

In

einem seiner Briefe schrieb er: "Ernst oder Scherz) Unmut
oder Gelassenheit sind nur die verschiedenen Schattierungen
ein und desselben GefUhls ..n36

In einem anderen Brief an

J. H. Meyer aus dem Jahre 1797 schrieb Goethe: "Durch die
Gelassenheit, womi.t ich· meinen Wege mache, lerne ich, freilich etwas sp~t, noch reisen."37

Goethe betrachtete die

Gelassenheit als eine·Tugend, welche.den edlen Menschen vodem gemeinen Menschen unterscheidet.
Wenn dein Herz· nicht grosser ist, als anderer
ihr's; wenn du nicht im Stande hist, dich ·gelassen
Uber Verhaltnisse hinaus·zu setzen, die einen gemeinen Menscnen angstigen wurden, so bis_t du mit
all deinen Bandern und Stemen, hist mit der Krone
Selbst nur ein gemeiner Mensch.38
Bis zur heutigen Zeit hat das Substantiv "Gelassenheit"
die

Bedeutun~,·die

es im 18. Jahrhundert bekommen hat, bei-

behalten.. Im ·worterbuch der deutschen. Ge-g·enwartss·prache
wird die Gelassenheit als "ruhige Beherrs chthei t" definiert .·
Es erfolgt eine lang.ere Erklarung des Adjektivs "gelassen".
Una~geriehmes· und Fretidiges ruhig und beherrscht
aufnehmerid: der Zukunft, dem grossem Ereignis ge-
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},ass.en ~ri,~.g~ge.riseqen; der Gef~h:t"_ ~elass:en ... g~geri
uberstehen·; ·e~· KrHnkung, 7'adel gelass·en·hi.nnehmen,
ertragen; eine ·gute Nachricht,-· das Urteil gelassen
aufnehmeri; gelasseri bleiberi, tun·; gelassen fragen,
antworteri. 39
Ein· letztes Beispiel aus.der Literatur des 20. Jahrhunderts untermauert.die obige Definition.

Thomas Mann

schrieb Uber die Liebe Tonio Krogers zu Ingeborg Holm:
Obgleich er g.enau wusste, dass die Liebe ihm viel
Schmerz, Drangsal und DemUtigung bringen mlisse, dass
sie llp,erdi~s den Frieden zerstHre und das Herz mit Melodien uberfulle, ohne dass man Ruhe fand, eine Sache
rund zu formen und in Gelassenheit etwas Ganzes zu
schmieden, so nahm er sie· doch mit Freuden auf ...
und er sehnte sich, und lebendig zu sein statt in
Gelassenheit etwas Ganzes zu schmieden.4 6

Das Wort "Gelassenheit" hat eine lange und aufschlussreiche Geschichte.

Es ist ,· wie· Trlibner feststellt >. "eins

der besten Beispiele, wie

~in

Wort auf entgegengesetztem

Wege z~r entgegengesetzten Bedeutungen kommen kann.41

· ZUSAMMEN·FASS'UNG

Werin auf die ·verschiederieti. Einflllsse hi~gewiesen wird,

die ·auf.die

Entwickl~g

der deutscheri Sprache eingewirkt

hab~n, muss der religidse EinflUss mit in Betra~ht gezogen

werden.

Man denkt zunachst an Martin Luthers Bibelliberset-

zung, die zur Vereinheitlichung der detitschen Sprache den
gr~ssten Di~rist leistete.

In dieser Arbeit sollte gezeigt werden, dass der deutsche Wortschatz den zwei religiosen Bewegungen ·Mystik und
Pietismus viel zu verdanken·hat.
erster Linie als Wortsch~pfer.

Die Mystiker wirkten in
Die pietistische Sprache

. ''
. arm an Neusch"
.
h ingegen
war verh"a 1 tnismassig
op f ungen.

Ihr

Dienst bestand vielmehr darin, die von den Mystikern gepragten Wortschopf~gen in die allg~meine Sprache einzufuhren.

Vom Neuplatonismus zur Mystik des Mittelalters kann
eine klare Linie verfolgt werden.
diese Linie sich unter den

Wir haben gesehen, dass

Quietis~en

des 17. Jahrhunderts

fortsetzte, _und dass sie schliesslich zum Pietismus fllhrte.
Dadurch wird die·Verbindung zwischen Mystik und Pietismus
hergestellt.

Zu..ider. grossen Zahl von W~rten, die von den Pietisten
aus deni

Mitt~lhochdeutschen

der Mystiker ins Neuhochdeutsche

hintlbergerettet wurden, z~hlt das Wort Gelassenheit.

Zum

Abschluss seiner eingehenden Untersuchung des pietistischen
Wortschatzes· stellt August Langen folgendes fest:
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Der Pieti:smus hat .seine ·befruchtende Kraft langst
ersch~pft. Die Wass·er aus dies er Quelle ·haben den
grosseri Strom des.. 18. ·Jahrhunderts· gespeist,
zun~chst noch detitlich erkerinbar, dann innner starker
mit anderen Bes·tandteilen geniischt, um schliesslich
vSllig aufgezogen und assimiliert zu werden.1
Was ·Langen Uber deri Pietismus schreibt, trifft ebenfalls
auf die Mystik zu. ·
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